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The works of Joaquin Beleffo are read in Panama, aside 
from aesthetic enjoyment, perhaps because of the political 
implications in his antl-United States point of view or 
because of his opinions about the American residents of 
the Canal Zone, Beleffo also treats the racial problems 
existing in the Zone and in Panama, and it may well be 
that the Panamanian public feels that the author, in his 
passionate social criticism of racial prejudice, has ex­
pressed an emotional resentment felt by the Panamanians, 
especially those who live near the Canal Zone --that is, 
the racial contempt that exists in Panamanian and Zonian 
societies, especially in the latter, toward Negroes and 
other non-Anglo-Saxon groups. The novels of Beleffo, then, 
contain two focal points of interest to those who would 
know more about Panamanian culture and literature— the 
racial and political overtones extant in the Canal Zone 
theme.
Racial problems relating to the Canal Zone are also 
found in some novels by other contemporary Panamanian 
novelists, although not with the insistence nor amplitude 
with which Beleffo approaches them. In order to complete 
the study of contemporary Panamanian literature with 
regard to these themes, such works will necessarily be 
Included.
vi
The study of affairs of such Importance to the 
Panamanian people would be valuable not only to the 
literary historian or critic Interested in the artistic 
output of these authors, but it could also prove 
valuable in Investigating the socio-political conditions 
of Panama and its history.
vll
INTRODUCCION
Una de las lagunas que exlsten en los estudlos de 
la literature panameffa es el estudlo oabal, detallado, 
de los lmportantes autores panamenos contemporaneos en 
lo que extiende a sus prlnclpales temas. Uno de estos 
autores es Joaquin Beleffo C. Sus obras son bastante 
lefda3 en Panamfi qulzas por las impllcaciones polltlcas 
en su punto de vista anti-estadunidense o por sus opi- 
nlones en lo que toca a los habitantes amerlcanos de la 
Zone del Canal. Beleffo tambiSn trata del problema racial 
exlstente en la Zona y en Panama, y puede ser que el 
pdbllco panameffo slenta que el autor, en su apaslonada 
crltlca social del prejuicio racial, haya expresado 
algo que rec6nditamente slenta el panameffo, especialmente 
el residente de las ciudades cerca de la franja canalera—  
el desprecio racial que existe en las socledades pana- 
meflias y zoneftas contra los negros y otros grupos raciales 
o Stnlcos. Tal desprecio constituye el fondo de aquello 
que en la superflcle aparenta ser no m£s una cuestion de 
derechos humanos politicos. La obra novelfstica de Beleffo 
contlene, pues, dos enfoques de gran InterSs para el que 
quisiera conocer mejor al pueblo panameffo y su litera­
ture— el tema de la Zona del Canal que abarca los proble- 
mas raciales, que a su vez lncluye actitudes polltlcas de 
los panameffos y de los zoneltas.
vlii
Los problemas raciales relaoionados con la Zona del 
Canal tamblSn se enouentran en algunas novelas de otros 
autores panameffos contemporaneos, aunque quizes no con la 
insistencla nl con la amplitud con que los trata Beleffo. 
Para poder completar el estudlo de la llteratura pana- 
meffa contempor&nea en lo que se reflera a los temas 
canaleros y raciales serfi necesarlo lnclulr estas obras.
El estudlo de asuntos de tanta lmportancla para el 
panameffo serla valloso no solamente para el llterato o 
el crftico lnteresado en las vfas artfsticas de estos 
autores, slno que tambiSn podrfa resultar valloso en las 





LA NOVELA CANALERA DE PANAMA i 
ANTECEDENTES LITERARIOS Y SOC1ALES
A1 deoaer el modernlsmo panameffo nacld el verdadero
impulso desarrollador de la novela lstmeffa,1 el gSnero
2
mds tardfo en aparecer en las letras de la Reptfbllca. 
SlmultAneamente y oontlnuando poco despu6s del modernlsmo, 
aparecld entre los esorltores istmeffos una nueva vlslfin 
de lo panameffo, basada no en el oosmopolltismo del moder- 
nlsmo, slno en la patrla y aun la patrla chloa.3
1Rodrlgo Mlrd, X& llteratura panameffa (Panamff, 1971), 
ptfg. 182,
A comlenzos de este slglo, la vlda agltada del Istmo, 
"los afanes de la vlda republicana, mds tarde la construe- 
cldn del oanal y por ffltlmo la guerra 191^-1918," no per- 
mltleron el desarrollo de la novelfstloa panameffa. Eric 
A. Ramfrez, "Aspectos de la novela panameffa," tesls 
(Unlversldad de Panamff, 1952), p£g. 51*
2Ismael Garcfa, Hlstorla de la llteratura panamelBft 
(Mexico, 196*0, p£g. 150-151.
3Rodrlgo Mlrff, Aspectos de la llteratura novelesca en 
Panamg (Panamff, 1968), pfigs. 19-21; Alda Judith Gonz&lez 
de Gtflvez, "Mario Rlera Plnllla: novellata panameffo,"
tesls (Unlversldad de Panamff, 1965), pffg* 15*
"Toda la novelfstlca de este tlempo crecerd con la 
obsesldn constant© de la patrla. Contradlclendo de piano 
la llteratura precedents que buscaba anslosa en otras 
tlerras personaJes y tramtftlca, 6sta, por el oontrarlo, 
encontrarff excluslvamente en la realldad naclonal, en el 
panameffo y su clrounstanola los elementos totales de la 
novela. De una manera constante el tema de la patrla serff 
razdn prlmera de la flccldn novelesca en este momento." 
Ramffn H. Jurado, "Itlnerarlo y rumbo de la novela en 
PanamA," EJL Pan«m«f America (1° de novlembre, 1953), ®h 
adelante cltado "Itlnerarlo y rumbo."
2Rodrigo Mlr6, orftlco muy reoonocldo de Panama* ^ aflrma 
que al deollnar la visidn optlmlsta del modernlsmo des­
puds de la guerra del catorce, surgld en las letras del 
Istmo la conoiencla social y el espfrltu oritlco.5
^Angel Rev111a, Panami llterarlo actual (Panami,
1970), pigs. 69-71; Elsie Alvarado de Rloord, Esorltores 
panameffos contemporineos (Panami, 1962), pig. 22.
5"Nuestra lnteligencla se desplaza hacla lo socio- 
ldgloo. Advertimos de pronto, la exlstencla de graves 
problemas. Haoe crisis la polftica, . . .  La guerra del 
catorce y la revolucldn rusa llenaron de dramatlsmo todoB 
los rincones de la vlda europea. En America la revoluoldn 
mexlcana y la reforma universitarla estremecfan affejas es- 
tructuras. Aslstfamos, oeroados por tanto dolor, al des- 
cubrimlento de nuestra verdad, mlentras se alzaba la estre- 
11a de los noveladores. • • • Se proolamd la funcidn social 
de la llteratura y los ojos se volvleron hacla las reallda- 
des del pats. . . .  El escrltor aflna su oonclencla social 
y el tema campesino y popular le ooupan preferentemente." 
Rodrigo Mird, "La llteratura novelesca de la Repdbllca.
Breve noticla," Loterfa. XIII (sept., 1968), pig. ^2.
"En el panorama hogareffo, las Inquietudes culturales 
ven nacer la Unlversldad Naoional, se oomprende que el Ca­
nal de Panami desde sus lnlcios se ha oonvertldo en fuente 
de problemas y no representa la solucl6n que se esperaba de 
61. El desempleo aumentaba, la poatguerra constrefffa el 
presupuesto naclonal, se perolbfan las prlmeras inquietudes 
de protesta social, oscuras nubes dismlnuyen la fe en el 
porvenlr brlllante y olaro de la generaoldn anterior. Y 
es en este momento donde mis se unen los lazos polftico- 
llterarios. Se comienza a transorlblr lo lnmedlato. Prente 
a esta crisis del pals, la dootrina del arte por el arte, 
se sacrifice para dar paso a las de la responsabllldad 
coleotiva y los de la 'musa social'," Rodrigo Mlr6, oltado 
por Carmen Azoirraga Espino, "Evoluoldn y oaricter de la 
novela panameffa," tesls (Unlversldad de Panami, 1967)* 
pig. 69* en adelante oltada "Evoluoldn."
Ignacio de J. Valdis Jr., con Cuentos panamaffoa de la 
oludad x del qampq (1928), fue el verdadero lmpulsor o inl- 
olador de las temitlcas naolonales. Ramfrez, "Aspectos de la 
novela panameffa," pigs. 57. 65; Feliciano Pong,"Amblente mo­
ral y social en Plenllunlo y Luna verde." tesls (Unlversl­
dad de Panami, 1961) pig.17, en adelante-oltada "Amblente 
moral y social."
3En la ddcada de los 30 hay aconteclmientos que aumen- 
tan en los eserltores el deseo de enoontrar a la patrla y 
al hombre panameffo: en Europa, la guerra civil espaffola,
las purgas de Moscfl y la lnminencia de una nueva guerra; 
en el proplo pafs, los goblernos de Harmodlo Arias y de 
Juan Demdstenes Arosemena se caracterlzan por el descubri- 
mlento de que "el Canal es fuente de problemas y que no 
represents en si soluclon alguna a la problem&tica lstme- 
H a . D o s  reacoiones emergen de este descubrlmlento: el
*\Jurado, "Itlnerarlo y rumbo*"
Thlrsa Ayarza se refiere a estas Ideas que tanto domi- 
naban el pensamiento panameffo despuds de la construed fin 
del canal, y que segdn ella todavfa ejeroen influencla en 
P&namd: "Nuestro lniclo en la nueva polftica republicana
/Panam& alcanzd a deolararse deflnltivamente independlente 
de Colombia en 1903* al mlsmo tiempo que el Tratado Hayes- 
Bunau-Varllla comprometfa y enlazaba su porvenir con los 
Estados Unidog/ fu« un eloglo acabado a la alarms del oro 
que llu8lonadamente se creyd ver brotar del Canal; y de 
alll algunos hicleron nacer la peligrosa Idea de todo para 
el Canal. Se actud insplrados en ese concepto y manejados 
por su efecto; pero la realldad vacllante cultlvd venda- 
vales de crisis que han demostrado el polo opuesto. . . . "  
Thlrsa Ayarza, "Influenclas del canal en la llteratura 
panameffa," tesls (Unlversldad de Panamff, 1956), p£g. 36; 
vdase Isabel G. de Meneses, "Novelas de ambiente panameffo 
escritas por extranjeros," tesls (Unlversldad de Panamtf, 
1953)* Pdgs. ill, 16, en adelante citada "Novelas de 
amblente panameffo."
4deseo ruralista de volver los ojos a lo panameffo inte- 
rlorano, porque "han fraoasado las esperanzas canaleras,"
7 el deseo de rehaoer los oontratos oon los Estados Unl- 
dos.? El movlmiento rural haola el interior, se refleja 
en la cultura y en la llteratura panameffa, y adquiere 
mayor dnfasls despuds de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
el oampeslno panameffo y sus costumbres, su mtislca, sus 
bailes, su folklore, encuentran un nivel m&s alto de 
aoeptaoldn artfstloa y patrldtloa en las oludades pana- 
meffas, y se ve oon mds freouencla que la poblacldn urbana 
admlra estas muestras de las costumbres lnterioranas.^
Tal es asf que en 19^7 • Hogelio Slndn, poeta, novellsta y 
crftloo conooldo dentro y fuera del pafs como el campedn
?Jurado, "Itlnerarlo y rumbo."
Vdase Meneses, "Novelas de ambiente panameffo," 
pdg. 1^; vdase Ramira Miller R. "Andlisls crftloo de 
'Luna en Veraguas* de Mario Augusto," tesls (Unlversldad 
de Panamd, 1963), pdg. 18.
Asf que creofa el sentimlento nacionallsta, aumen- 
taba el antl-norteamerioanlsmo en Panamaf John y Mavis 
Biesanz, Panomrf v su pueblo (Mdzloo, 1961), pdgs. 1^2,
1^3.
Q
Entrevlsta de la autora oon Joaqufn Beleffo C.,
Panamd, agosto de 1970.
Inmediatamente despuds de la construcoidn del Canal 
se slntleron blenestares econdmicos lnesperados en Panamd, 
con el debldo derroohe que muy tarde se reoonocid como tal. 
La lnmlgracidn de comerolantes y de trabajadores forasteros 
qulenes tenfan el propdsito de enriquecerce, la importa- 
cidn de sus oulturas, sus hdbltos, buenos y malos, habfan 
borrado en las oludades panameffas los rasgos de la cultura 
tfploa. Meneses,"Novelas de ambiente panameffo," pdgs. 21-25,
57 representante del movlmiento podtloo vanguardlsta de 
Panami, crltloa el exoeslvo escape a lo provincial en las 
letras Istmeffas y observe de la tendencla rurallsta que 
". • • lo que pretenden es regresar a un orden en el que 
antea b o hubo experlmentado autonomfa. • • • Busoar en 
la clrcunstancla rural la totalldad de los elementos 
novelesoos nos pareoe un absurdo. • • El rurallsmo
que crltloa Slnin es el meramente descrlptlvo, cuentlsta, 
costumbrlsta y que no presenta los problemas soclales 
rurales. Slnin suglere que la realldad panameffa se corn- 
pone de un oruoe de camplffa y de zona de trinsito, y la 
realldad esplrltual que provlene de este cruce en el Istmo, 
es la realldad que se debe reflejar en la llteratura pana­
meffa.
^Rogello 3Inin, "Rutas de la novela panameffa," Letras 
de Panami (1° de die., 19^7). pig. 7* on adelante cltada 
"Rutas."
^°lbld. Qulzis reflriindose a esta crltloa u otras 
slmllares, Ramdn Jurado esorlbet "Ahora blen, hay qulenes 
nlegan el valor estitloo y la permanenola llterarla del 
Rurallsmo. Qulenes asf hablan— vasallos lntelectuales de 
oualquler Idea rara— pregonan la unlversalldad como obje- 
tlvo de la labor oreadora y denunolan la llmltacidn 
t emit lea del Reallsmo. Replloar la neoedad es abrlr pigl- 
nas para otro ensayo. Pero sdlo apuntaremos dos ideas * 
el Rurallsmo es una etapa hlstdrloa que tlene y debe ser 
superada una vez cumplidos sus objetlvos. Segundo: la 
unlversalldad no se busoas se exalta. El hombre y su. 
suerte en todo tiempo y lugar son elementos unlversales 
y sdlo a travis de nuestros hombres de oarne y huesc en 
su personal geograffa podrfa enoontrar la llteratura 
panameffa las oondlolones de su unlversalldad." "Itlnera- 
rlo y rumbo."
Es tan lntensa la lnfluencla* por otra parte, del
6La novela panameffa slgue oambiando despuds de la
Segunda Guerra Mundial, oon mayor lnterds en la problemd-
tloa sooial y naclonal,11 aspectos dstos oonslderados
por algunos orftlcos e historladores oomo tradlcionales
12en la llteratura hlspanoamerioana, Estas lnteracolones
canal* en la conflguracldn de la estruotura social de 
Panamd, que segdn Thlrsa Ayarza, "es una fuerza que 
acentda nuestro c.osmopolltlsmo, lntervlene en los vfn- 
culos de la naclonalldad y en las oonsideraoiones his­
toric as de nuestras Instltudlones polltlcas, econdmlcas 
y culturales, de tal manera que su preaenola tlene sig- 
niflcacldn en la formaoldn de la personalidad panameffa," 
"Influenclas del Canal," pdg, 16.
•^Describe este surgimiento el prdlogo de la edicidn 
rusa de Luna verde. novela de Joaqufn Beleffo C. La 
traduceion al espaffol de este prdlogo (copla Xerox obse- 
qulada a la autora por Joaqufn Beleffo C.) aflrma: "Des­
puds de 19^0, se observa un incremento en la produce1On 
de prosa artfstloa; se publics un gran nfimero de novelas 
y novelas cortas, Los escrltoros y progreslstas comlenzan 
a demostrar preocupaoidn por los problemas vltales del 
pafs comb la soberanfa naclonal, la llberacldn de las masas 
populares de la sumlsidn al latifundists, policla y comer- 
clante; la lucha contra la dlsorlmlnaoldn racial de los 
negros, lndlos y mestizos y contra el lmperiallsmo yanqul,"
V. Vlnogradof, pdg, 5 de la copla,
12Edward D, Terry, ed,, en la introducoidn de Artists 
and Writers in the Evolution of Latin America (University, 
Alabama, 1969} pdg, 11, qulere probar oon una lists de la 
llteratura reoonoclda de Latlnoamdrloa, que la llteratura 
latlnoamerlcana siempre ha sldo una fusldn del arte y de 
la accldn sooial y politics, Y G, R, Coulthard, Raza y 
color en la llteratura antlllana (Sevilla, 1958), oita a 
Josd Enrloue Rodfl /de Horn tares de Amdrloa (Montevideo, 
19^27, Pdg* vlt "Ademds tods manlfestaoldn de poesfa 
ha sldo mds o menos subyugada en Amdrloa por la suprema 
necesldad de la propaganda y de la accldn, El arte no 
ha sldo por lo general, sino la forma mds remontada de 
la propaganda,"
Miguel Angel Asturias Insists en que "la gran 
llteratura latlnoamerlcana naoid oomprometlda," Andnlmo, 
"Naolonallsmo y llteratura en la obra de Joaqufn Beleffo C."
7y movlmlentos dentro del Istmo se pueden relaolonar con
otro movlmiento de reforma social anterior y mds vasto,
el Arlellsmo.^3 Hay F* Broussard describe los rasgos
esenclales de este movlmiento asf:
One of the Important Intellectual developments of 
the early twentieth century In Latin America was 
the vanguardlan or futurist movement Zslg/* Some­
times oalled Arlellsts to Indicate their debt to 
Jos£ Enrique Rod6, the members of this new movement 
found expression In most countries In a surge of 
national pride and sense of mission* Sparked by 
the university reform movement, the leaders of the 
Arlellsts, also known as the Generation of 1910, 
vowed to remake and regenerate their countries*
By this, they usually meant to bring about social 
and economlo reforms which would dismantle the 
aristocratically controlled status quo and elevate 
the masses to a higher place In life*1**
Las expreslones de los dolores soclales, politicos
y morales de la oonclenola colectlva en Panamd encuentran
en la novela un envase muy proplclo*1^ Asf oplna Ram6n
Jurado:
Monograffa entregada anOnlmamente al Conourso Llterarlo 
Ricardo MlrO, 1969, pdg* 218*
Isabel de Meneses se reflore a L& novela en Amdrlea 
Hlspana por Arturo Torres Rloseoo para aflrmar la lmpor- 
tanola fundamental que cobra la fuerza moral en las 
novelas latlnoamerloanas* "Novelas de ambiente panameffo," 
pdg* 8.
13gnelda Avila, "Las compafffas bananeras en la novelfs- 
tlca centroamerlcana," Loterfa. V (agosto, I960), pdg* 109* 
en adelante cltada "Las compafffas bananeras."
^Observaolones de Ray F* Broussard, Artists and 
Writers In the Evolution of Latin Amerloa. pig. 149.
15Azodrraga, Evolucldn," pdg* 69*
8Como oonseouencla lnmedlata del desoubrimlento 
del nuevo tema /la patrig7» do lo nueva realldad, se 
produce un floreoer lnsdllto del gdnero noveleseo. A 
la zaga slempre hasta entonoes de la poesfay el 
ouento, asume a prlnclplos del ouarenta 3a^ogenola/ 
absoluta del campo en las letras naclonales, /coman- 
do7 que todavfa conserva.l®
Los conoursos llterarlos despuds de la teroera ddcada 
del siglo despiertan mayor interds en el gdnero novelesco. 
Anterlormente, los autores mds conocldos podfan publlcar 
8us obras amparados por su posldldn eoondmloa o politics, 
Debldo a los conoursos, los esorltores que no podfan 
arrlesgarse econdmlcamente a publlcar sus obras, encontra- 
ron en los premlos la segurldad de esa publioacldn.^?
Entre estos conoursos se destaoa el del premlo Ricardo 
Mlrd establecldo en 19^2, otorgado por el ayuntamlento 
Provincial de Panamd y elevado a certamen naclonal en 
en 19**5.18
Con las nuevas tendencies soclales que apenas pujaban 
en Panamd despuds de la guerra del I**, cambld tambldn el 
estllo de la prosa. Escribe Carmen Azodrraga Espino que 
"la prosa llena de lmdgenes se sustltuye por el habla 
vlrll del campeslno, del negro, de la gente
■^Jurado, "Itlnerarlo y rumbo."
^Garofa, Blptqrlft da la llteratura, panameffa. pdgs,
151• 152| Rosaline Hassdn de Martfnez7 "La novelesca 
panameffa en la ddoada del 51 al 60," tesls (Unlversldad 
de Panamd, 1967)* Pdg, 30,
18Garcia, Hlstorla dft ia llteratura panameffa.pdg. 152.
9trabajadora.ul9 Sstos oamblos en los temas y en el 
estilo fueron los oauoes por donde se oontlnuarfa desarro- 
llando ahora la novelfstloa panameffa: la novela del agro,
lnspirada en el hombre de las oamplilas y sus luchas; la 
urbana, que refleja los problemas de las oludades; y la 
novela que trata de los problemas que surgen por las 
relaclones oon los Estados Unldos.20
Entre los problemas que confrontan Panamd y .los 
Estados Unldos, el oanal, eje principal de esos problemas, 
atrae tanto al novelists panameffo deseoso de plantear las 
realldades soclales del momento. oomo al que ve el canal 
como fuente para la novela hlstdrloa naolonal.2* Rodolfo 
(Flto) Aguilera Jr. en su pequeAa obra hist dr lea, jJO mlllas 
.&8 heroicldad (1944), observa la lmportancla que tlene el 
tdploo canalero: "Son pocos los esorltores de esta dpoca
que reslsten escrlblr sobre el Canal de Panamd."22 Y no
■^Azcdrraga,"Evolucldn," pdg. 62.
2°Ibld.. pig. 63.
. . el tema del Canal no es edlo trams, tftulo 
de una obra o argumento senclllo de un cuento, slno 
urgencla de la vlda panameffa, que se lnslnda oomo estfmulo 
en materia de llteratura." Ayarza, "Influenclas del 
Canal,"pdg. 11.
22Rodolfo (Flto)Aguilera, Jr., .52. mlllas de heroic1- 
dad. 6a ed. (Panamd, 1961), pds. 4-.
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solamente atrae el tema canalero al panameffo slno que 
tambldn a los extranjeros, entre ellos al eouatoriano. 
Demetrlo Aguilera Malta, qulen con su obra C.Z.i Los 
Yankls en Panamd (Santiago de Chile, 1935)* aflade vigor 
a la llteratura antl-lmperlallsta;2^ y tambldn Josd
^Aguilera Malta "traduce el Julcio Ideologico del 
momento hlstdrloo, pero no cala profundamente en la 
conclencla panameffa*" Sin embargo se podrla declr que 
la obra y el hombre se adelantaron a los hechos y 
slrvleron de alerta, "como mensaje de un veclno amerlcano. 
Porque affos mds tarde despuds de su aparlcl6n, Panamd 
planteaba endrglcamente sus dereohos al poderoso veclno 
del Norte." Ayarza, "Xnfluenclas del Canal*" pdgs. 55-56.
Aguilera Malta no enfoca dlrectamente el canal en su 
novela, pues la mayor parte de ella narra la vlda de un 
mulato panameffo y las mlserlas que le sobrevlenen por 
su condlclffn racial y social en Panamd. Sin embargo, es 
lndlscutlble que el Canal toma en muchos momentos de la 
novela una forma deflnltva, monstruosa, oomo lo demuestran 
los slgulentes fragmentos de la obrat "El pensaba 
dlstlnto que los otros. Se le antojaba que todo provenfa 
del Canal. El Canal era el finlco culpable. El Canal 
habfa sembrado la oodlcla en el deseo de los hombres.
Ei Canal— antes de naoer— habfa sldo motlvo de dlscordla 
y de dlsputa. Por el Canal tenfan a los yanquls enclma, 
oon su bota lmperlallsta." pdg. 40.
"Se lo lmaglnaba ahora, como un pulpo colosal, de 
tentdculos lnnumerables. Se lo presentaba su lmaglnacidn 
con su reohlnamlento de compuertas, oon su vomltar contf- 
nuo de torrentes de agua, con su parpadear de gruas y su 
bufar de barcos oreolendo dfa a dfa. Se sorbfa la sangre 
de todos: de los que pasaban, de los que vlvfan a su
alrededor, de los que soffaban desde lejos en oonooerlo 
y en cruzarlo. Lo vefa monstruoso, lnaudlto. Poco a 
poco, lba tomando mds forma en su mente el sombrfo 
dellneamlento del pulpo. Ahora desapareofan de sus ojos 
la oludad, la oalle, los hombres, los escaparates. Allf—  
frente a dl— a oada rato oreolendo mds, se le aparecfa ya 
como el horroroso tltdn de los mares, movlendo, en 
remollno trepldante, sus adherentes ldtlgos enormes. . • 
pdg. 41.
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fiestrepo qulen desde Colombia escribe sobre el dominio 
norteamerloano en la Repfiblioa de Panamd en su obra 
Pinero para, lfis paces (19^5).2Zf
Antecedent es del uso del canal en la novela panameffa
Ciertamente exlsten antecendentes del interds socio-
ldglco en el canal en las novelas desde las ddcadas ante- 
2*5riores a 1930* ^Pero no se trata de un enfoque principal, 
hecho que tambidn es clerto de las siguientes novelas 
publlcadas despuds de 1930, donde se enouentran menciones 
pasajeras del Canal o de la Zonax
Pas 6 en Panama la Nueva (193*0. por Hodolfo(Plto) Aguilera
^Meneses, "Novelas de ambiente panameffo," pdgs. ill, 
16, et al.
2^Ya en 1921 (Coldn) apareold Su excelenola el 
Dollar de Claudio E. Dominguez. A pesar del tftulo, lo 
que se critlca en la obra es el dinero en general, y no 
partloularmente el ddlar venido de los Estados Unldos.
Hay apenas algunas menciones del Canal y de la Zona 
(pdgs. 5* **?-o0), pero no hay verdadera critlca social. 
Otro ejemplo de novela que menoiona el Canal o la Zona 
es Panamd. novela politico-social por NSroiso Navas. Esta 
novela corta (5** paginas) fue publloada en 1926, pero 
esorlta antes, en 1922. En ella, el oanal se relaciona 
de algdn modo a los problemas y conflictos raciales y 
soclales.
Thlria Ayarza haoe un esfuerzo por enoontrar ante­
cendentes del uso del canal o de las lnfluencias que 
emanaban de 61 en la poesfa. Vdase "lnfluencias del 
Canal," pdgs. 38-*^, 110-119.
^uSe menoionan las influencias amerlcanas en 
Panamd, pdgs. 23, 55, 56, 58-59.
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Crlsol (1936). por Josd Isaac Fdbrega2?
Trelnta affos (1936), por Antonio Moscoso B.2®
Hlstorla de una vlda vulgar (n.d.), por Plto Aguilera Jr.2  ^
l& tragedla del Carlbe (1938)* POi* Erasmo de la Guardia 0^ 
Gdrmenes lncorruptlbles (19^, 2a ed.), por Jorge de 
Ycaza^
Plenllunlo (19^7), por Rogello Slndn-*2
27Esta novela ya tlene gdrmenes que se desarrollardn 
mds tarde en las novelas proplamente oanaleras, pero tlene 
un enfoque de tolerancla hacla los norteamerloanos que 
desean convlvlr con los panameffos (pdgs. 1^0, 1^1, 186). 
Vdase Thlrsa Ayarza, "lnfluencias del canal," pdg. 73*
pQ
°Mo 8o o s o  menolona las lnfluencias amerloanas en 
Panamd (pdgs. ^3, 51, 53*
2^Esta novela fue escrlta antes de 1936.
La vlolenta pasldn que slente el protagonlsta 
contra los norteamerloanos que han llegado a su pafs, se- 
gdn dl para aprovecharse y para humlllar a los panameffos, 
se desata por momentos: "Recuerdo, cuando veo a un
gringo, el Canal de Panamd, que rompld oruentamente, 
cruelmente, sin una reparaoldn consclente, la vlrglnldad 
de nuestro Istmo. He pareoe ver el falo glgantesoo 
ardlente del sajdn y colgante de dl, el hlmen desgarrado 
sangrante de ml pobre tlerra." (pdg. 6*0• Despuds, 
casualmente, el personaJe se queja de que en medio de 
un pueblo, de "un canal por donde navega la rlqueza y la 
abundancla" dl se estd murlendo de hambre con su famllla. 
(pdg. 120).
^°En esta obra se menclona el oanal en las pdglnas 
39-^9. 57.
31Se menolona una pelea de soldados amerloanos en 
un barrio panameffo.
32Es olerto que la obra de Rogello Slndn expone 
dlrecta y vlvamente la lnfluencla "nefasta" del oanal en 
la moral panameffa, pero no lo hace frecuentemente. Mds blen, 
en algunas ooaslones, por la presenola de algunos fendmenos 
que produjo la Segunda Guerra (oomo el gran ndmero de
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Blrulf (Roma, 19^7), por Miguel Amado^
Rumbo a Colba (Mexico, 19^7), por Mario Rlera^ 
La yerba (19^9) • por Mario Rlera^
Los olandestlnos (1949), por Cdsar Candanedo (Gil
Serrano)36
Ilerra adentro (1949), por Manuel de J. Quljano^ 
Vlda (1949), por Fermfn Azcdrate C..^ ®
cabarets, burdeles, eto«), Slndn demuestra lndlreotamente 
los aspeotos negatlvos de esa lnfluenola. Sin embargo, 
debe oonslderarse uno de los preoursores mds lmportantes 
en lo que se ref lore al uso del tema canalero por el 
estllo apaslonado de sus pooas pero amargas lnveotlvas 
(en booa slempre de sus personages). Vdase Ayarza, 
"Influencla del Canal," pdgs. 75-87*
En Plenllunlo (3® ed., Panamd, 1961) hay referenolas 
dlrectas al oanal o a la Zona en las slgulentes pdglnas: 
19, 36-39, 68-72, 83, 103.
-^Menoiones pasajeras de la Zona se enouentran en 
las pdglnas 14, 32, 33, 226, 356, 358.
3^Aluslones y menciones de la Zona se enouentran 
en las pdglnas 59-62, 93, 95*
3^Hay una menoldn de la Zona, pdg 31*
3^Pdgs. 26-27. La Zona aquf aparece oomo el sueflo 
dorado de unos personaJes en la miserla, qulenes por falta
de recursos no pueden entrar legalmente a Panamd para tra-
bajar allf.
3?Se menolona el paso de unos Jdvenes estudlantes por 
el oanal en su vlaje hacla Nueva York (pdg. 95).
Esta novela es esenclalmente rurallsta. Jurado, 
"Itlnerarlo y rumbo,"
3®Azedrate menolona el oanal y sefEala la desllusldn 
de los oampeslnos que, atrafdos por dl, abandonan sus tle- 
rras. De esta manera el autor reoaloa una de las fuentes 
de los problemas urbanos en Panamd (pdgs. 31, 65 y 36).
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Playa honda (1950), por Renato Ozores^
4oJuventudes exhauatas (19o3), por Alfredo Cantdn
Rosea. S. A. (1963), por Flto Aguilera Jr.**1
Bn nuestro olelo no hay estrellas (1969), por Carlos R.
42Guerra
. El tema canalero en estas novelas se llmlta a darles 
color local a las obras o a ampllar un poco la historla 
que se relata; en realldad estos toques son de esperarse 
en cualquler novela panameffa social que pretenda enseffar 
realldades de las metrdpolls panameffas.^3
39se mencIona la Zona, pdgs, 29 y 30,
40A pesar de que esta novela oubre un tlempo de 
pre-guerra cuando los trabajos de la Zona se convlerten 
en proyectos muy lmportantes para todos, hay apenas unas 
cuantas menciones de los oomlsarlatos y otros establecl- 
mlentos de la Zona del Canal (pdgs. 27, 215, 547)*
^Se menolona llgeramente la Zona, como para obtener 
un toque local, al desorlblr a dos jdvenes de madre pana­
meffa y padre norteamerloano que hablan vlvldo sus prlmeros 
affos en la Zona del Canal ($dg. 140),
^2A1 crltlcar la polftlca panameffa, se reflere un 
personage a una tdctlca usada por los politicos panameffos 
para dlstraer al pueblo de sus fallas y de olertos 
problemas— acusar a los norteamerloanos de todos los 
males de Panamd (pag, 36),
^Ayarza, "lnfluencias del Canal," pdg. 46| Meneses, 
"Novelas de ambiente panameffo," pdg. 25.
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Haola el tema oanalero
Algunos autores se valen del Canal con un pooo m&s 
de hlncapld, pero no como fondo de la trama sino como 
parte de una problemdtlca panameiTa mds amplla, donde se 
mira a los amerlcanos generalmente desde un punto de 
vista antl-yanqul, no como zoneftas slno como norteamerl- 
canos sImplemente. Entre estas novelas se enouentran 
obras como Muchos son los llamados (1969) de Guillermo 
Vega,^ donde lndlrectamente el autor expresa angustla 
por la presencla de la Zona en lo que se reflere a la 
bdsqueda de la soberanfa panamefla sobre ese terrltorlo.^
Este tlpo de antl-yanqulsmo es mds blen antl- 
lmperlallsmo y existe en novelas soolales de otros pafses 
que tlenen relaolones y frloclones con los Estados Unldos. 
Vdase la tesls de Frances Elizabeth Karrer, "La represen- 
tacldn del nortearnerloano en algunas obras esoogldas de 
la llteratura puertorrlqueffa contempordnea." (Louisiana 
State University, 1968),
^^Vega expone la dlferencla que dl cree ver entre la 
mentalldad norteamerlcana y la zonefta, cuando menclona 
que al Joven Dick Lombard, mlembro del Cuerpo de Faz de 
los Estados Unldos, lo mandaron a la Zona por una semana 
para observar y aprender la "mentalldad del norteamerlcano, 
el colono yanqul," Guillermo Vega, Muchos son los llamados 
(Panamd 1969), pdg, 70.
Una orftloa mds objetlva de los zoneftas, se puede 
encontrar en el oapftulo 17(pdgs, 3^3-361) de Danger Over 
Panam^ por Jules Dubois (Indianapolis, New York,
196L), Dubois Introduce todas las deflnlclones de los 
zoneftas (las mlsmas que haoe Vega) y prooede a demostrar 
8us Inexactitudes,
Tambldn examine la psloologfa colons Sheldon B, Llss 
en su llbro. The Canal: Aspects of United States- 
Panamanian Relations (Notre Dame, London, 1967) en la 
pdglna 172, concurrlendo con los sentlmlentos expresados 
por Vega, pero sin demostrar fuentes exactas de algunas 
concluslones a que llega como lo haoe Jules Dubois.
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Existe tambl6n en la novelfstloa panamefla una serle 
de novelas cuyo fondo no es la Zona del Canal• pero en las 
ouales esta realldad geogr&floa e hlstdrloa juega un 
papel Importante, aunque por lo general llmltado; nl la 
trama principal, nl los temas y personajes tienen que ver 
lo suflclente con el tema canalero, razdn por la cual 
no se puede conslderar a estas obras oomo novelas canale- 
ras. Sin embargo, a pesar del papel restrlngldo que se 
le da a la Zona en ellas, hablaremos de estas obras un 
pooo mds detalladamente en el apdndlce.
Conslderaremos oomo novelas oanaleras aquellas que 
utlllzan oomo fondo la Zona del Canalt las que tratan de 
las lnfluenoias de la Zona del Canal, y no solamente de 
los Estados Unldos en la vlda panamefla y las que 
refleren la historla de la construooidn del oanal y de la 
vlda y el trabajo de los americanos y panamefltos en la Zona 
durante varias dpocas despuds de la oonstruooldn del Canal.
Entre los autores que enfatlzan el tema canalero se 
encuentra Joaquin BelefTo C., quien por la oalidad de su 
novelfstlca y por el ntimero de veoes que usa la Zona del 
Canal en sus novelas, es el autor mds freouentemente




vlnculado con esta temAtloa. ' Los otros autores que 
se estudlardn oomo oreadores de obras oanaleras son: 
CSsar Candanedo, Renato Ozores, Yolanda Camarano de 
Sucre y Gil Bias Tejelra. Tejelra y Camarano de Sucre 
se preocupan prlnclpalmente en sus obras canaleras por 
los aspectos hlstdrlcos en las etapas anteriores a la 
construccidn del Canal, aunque el pasado hlstdrico 
de esa dpoca tambldn es de mucha lmportanoia en la 
novela de Ozores,
7^i»En sfntesls, la Zona del Canal es a Luna Verde 
lo que la selva a Vor&glne de JosS Bustaclo Rivera 
(colomblano) y lo que la pampa a Don Segundo Sombra de 
Ricardo GUlraldes (argent1no)•" Zenalda PSrez de 
Sdnchez, "Sentldo general de la obra novelesoa de 
Joaqufn Beleffo C.", monograffa entregada al concurso 
llterarlo Ricardo Mlrd en 1966, p£g. 39 ^esta monograffa 
se basa en su tesls "An£llsls crftico de la obra novelesca 
de Joaqufn Beleffo C." (Unlversldad de Panamd, 195837» 




1, Joaqufn Beleffo C.
Datos blogrgflcos
Este din&mlco escrltor nacld el 5 de febrero de 
1922 en un humllde barrio de la oludad de Panama, hi jo 
de madre panameffa y padre cartagenero qulen oomo albaffil 
y constructor mantuvo honrosamente a su famllia, El padre 
enfermd de gravedad cuando Joaqufn tenfa trece affos; el 
nlffo abandond sus estudlos escolares para trabajar como 
perlodlquero, y de esa forma tuvo que encararse muy de 
cerca con la pobreza y el mundo de los desamparados.
Su padre quedd InvAlldo de resultas de su enfermedad, 
pero logrS enseffarle la albaffllerfa a su hijo. Con 
grandes esfuerzos pudo el joven trabajar al mlsmo tlempo 
en los muelles de Balboa y estudlar para graduarse del 
Instltuto Naclonal en 19^2. Durante los affos de la 
Segunda Guerra Mundlal, trabajS en varlas capacidades 
en la Zona del Canal, como albaffil, braoero, "time­
keeper," ayudante de carplntero, y oflclnlsta en compafffas 
particulares contratadas por el goblerno amerlcano en 
la Zona, Beleffo se percata en estos affos de que la 
lucha mundlal contra los enemlgos de la democracla 
constltufa en la Zona una aberracldn odlosa, puesto que
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allf se practlcaba slmultdneamente la dlsorlmlnacldn racial 
y polftica de un modo desvergonzado.
Durante su Juventud trabd ami8tad con el escrltor 
panameffo Ramdn H. Jurado, qulen estlmuld los lntereses 
llterarlos de Beleffo, ya lnclplentes cuando de muy joven 
lefa entre muchas otras, una serle de novelltas de aven- 
turas Uamada Sexton Blake.Beleffo empezd su vocacldn 
llterarla con algunos cuentos y poemas, dstos presentados 
al Concurso Mlrfi en 19^8, ^  Ha tenldo a su cargo durante 
25 affos la columna "Temas Arldos" en los perlddioos La 
hora y El Panning America, y sus novelas le han ganado 
gran estimacldn en la Repfibllca y fuera de ella. Se re­
el bid de Llcenciado en Admlnlstracldn Pdbllca y Comerclo 
en la Unlversldad de Panamd, especlallzdndose en el campo
^®Entrevlsta con Beleffo, Panamd, 26 de agosto de 
1970; Joaqufn Beleffo C., datos autoblogrdflcos en la 
portada de Gamboa Road Gang (Panam£, I960); S&nchez, 
"Sentldo general," p£g. 1; Pong, "Amblente moral y 
social, " pffgs. 22-23.
^Sus cuentos sons "Lfder," "Dados," "El estudlan- 
te," "Cumbla,." "El chlvero." Sus poemas sons "Triunfo 
Infit11," "Sels palabras mojadas en el mar," "Regreso 
eterno," "Panamfi vlejo," "CalleJeros," y "Don letras." 
Pong, "Amblente moral y social," pfig. 25.
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de la admlnlstracldn pdbllca en New York University.
Beleffo consldera que sus obras al servloio pdbllco son
mfls lmportantes que sus obras literarlas. Y sus servlclos
pdbllcos han seguldo, hasta la vez, un oamlno moldeado
por los movlmlentos soolales progreslstas del p a l s . 5°
Sin embargo, sus creencias liberales son antidogmfftlcas,
como lo ezplioa 61 mlsmo en el prfflogo de su tfltlma
novela publlcada, Plor de Banana (1970)*
No aoepto nl la rellgldn del comunlsmo marxlsta y 
su papado dictatorial, nl la devoci6n por el lucro 
del neocapitali8mo y las ollgarqufas decadentes; 
nl la rellgldn disuelta en agua bendlta que nos 
lmpone un Dios castlgador o bonlflcador; nl la 
influencla de padres, mujer e hiJos que nos domestl- 
can los sentlmientos de llbertad para segulr el 
rebaffo.51
Reseflas de las novelas
El aporte novedoso que trae Beleffo a la novelfstlca 
panameffa es el tema canalero unldo al urbano y al anti- 
lmperlallsta, unoldo por"la audacla y valentfa de exponer 
problemas soclales increfbles en nuestra Amerloa" que se
5°Beleffo, portada de Gam boa Road Gang.
^Joaqufn Beleffo C., pr61ogo, Plor de banana 
(Panama, 1970), ptfg. *+.
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enouentran como amblente en sus tres prlmeras novelas:^2 
Luna verde (1951).53 Gamboa Road Gang (I960) y Curundu 
(1963).^
Como ya se ha lndlcado anterlormente, el tema 
urbano con enfoque social habfa tardado en aparecer en 
la novelfstlca panameflia. El aspeoto social urbano surgld 
con otros lntereses soclales noveleseos, debldo al 
desarrollo del movlmlento llterarlo naolonallsta que
5 Ayarza, "Influenolas del canal," pffg. 1^9.
La temdtica canalera del Istmo que forma el ndcleo 
de las novelas de Beleffo anterior a Plor de banana (1970), 
constltuye una "excepcldn en la literature lnternacional." 
Jurado Callfloador del Conourso Ricardo Mlr6, portada 
de Curundd (Panamd, 1963), de Joaqufn Beleffo C.
53mna verde fue traduolda, edltada y vendlda en 
Rusla sin la autorlzacifin del autor, a qulen hasta el 
momento, no le han pagado su poroentaje debldo, Beleffo 
express en el prdlogo de Plor de banana, su desddn por 
la oferta pecuniarla de los rusos, que tendrfa que gastar 
en suelo ruso. En vista de la buana acoglda que tuvo 
su novela en Rusla— donde se transformd en la de autor 
latlnoamerlcano. de mds dxlto en cuanto a la venta de 
su obra— el autor muestra clerta desconflanza had a las 
reacclones contra su novela por clertas casas edltorlales 
de Nueva York, las cuales prognosticsban "que el lector 
nortearnerlcano no estaba en oapacldad de leer Luna verde." 
Beleffo, prdlogo, Plor de banana, pdgs. lf-5*
Con la excepcldn de Luna verde. los ejemplares 
que utlllzamos pertenecen a la primers edlcldn. Luna 
verde pertenece en este estudlo a una segunda y clandes- 
tlna edlcldn de 1961, Beleffo, segdn tenemos entendldo, 
la considers asf, .
Feehas segdn Zenalda Pdrez de Sdnohez, prdlogo de 
Curundd de Joaqufn Beleffo C., pdg. 7, y Rodrigo Mlrd,
La llteratura panamefla. pdgs, 192, 193.
Las tres novelas han ganado el premlo Ricardo Mlrd, 
de Panamd, la primers el primer premlo y, ademds, el 
primer premlo del conourso oentroamerlcano "15 de Septiem- 
bre" de Guatemala en 1950, Con Loa forzados de Gamboa
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buscaba prlnclpalmente el regreso a las oamplftas panameffas 
como tema preferldo* Sintiendo el lmpulso del momento, 
pero sin hallarse famlllarizado con la camplffa naoional, 
Beleffo— asf como otros autores, entre ellosv Renato 
Ozores— expresa el nacionallsmo que siente desde un 
punto de vista urbano* ^  Consecuentemente, las obras 
de estos autores quedaron bajo el lnflujo de los proble- 
mas canaleros casl por definiciffn, puesto que el panameflo 
urbano siente mucho mtfs que el lnterlorano la presenoia 
ffsica y econdmioa del Canal* En 193^ publioa Rodolfo 
(Flto) Aguller "un conjunto de ouadros" donde la cludad 
aparece como trampa moral para los oampesinos que buscan 
en ella alivlo eoondmico y de la cual reelben sdlo malos 
hdbitos y degeneracldn moral, punto de vista que se 
extiende a su novela Pas6 en Panama la Nueva (193*0*^
(Gamboa. Road Gang) gan6 un certlfloado de mdrito de la 
Fundacldn William Faulkner en febrero de 1963. Entre los 
catorce novellstas latlnoamericanos que ganaron atencldn 
en este conourso organlzado para honrar a autores 
latlnoamericanos de alguna obra distingulda nunca antes 
traduclda al inglds, se enoontraban notables figures de 
la literature hlspanoamerioana, entre ellass Eduardo 
Hallea, Miguel Angel Asturias, y Juan Carlos Onettl* 
"Distincldn a novela de Joaqufn Beleffo," La cstrella 
de Panamff (1° de marzo, 1963)* p£gs. 1 y 7*
^Ramdn Jurado, "Itinerario y rumbo."
^Azcffrraga, "Evoluoldn," pffg* 68*
Vdase Meneses, "Novelas de amblente panameffo," 
pdgs. 23, 2k, para una explioaoidn sobre estas lnmlgra- 
ciones a las oiudades panameffas.
23
El tema urbano-soolal lo contlnda Mario Rlera en su 
novela I& verba (19^9). donde existe un contraste entre 
las miserias del campo y las del arrabal urbano. 57 Tam-
bl£n a Rogello Sindn se le atribuye la lntroduocidn, en
*58la literatura panamefla, de la temdtica urbana, aunque 
segfin nuestro modo de ver, el enfoque de sus novelas es 
artfstlco y psicoldglco y no social. En un ensayo.
"Rutas de la novela panamefla" (1957)* Sindn deflende la 
realldad urbana como merltorla de ser realzada o puesta 
en relieve en la literatura panameRa. y al mlsmo tiempo 
crltlca la exagerada fuga de los novelistas panameffos 
hacla el rurallsmo literarloj^ tal vez por el lnterds 
que demuestra en este ensayo por lo urbano. se puede 
justlflcar la atrlbucidn mencIonada.
El movlmlento de las masas agrarias hacla la cludad 
en bdsqueda de mejoras econdmlcas lo encontramos otra 
vez como tema secundario en Luna verde de Joaqufn
^Azodrraga, "Evolucldn," pdg. 76.
^®Jorge Turner, prdlogo de Gamboa Road Gang. p£g. 11.
Vdase Foder de Marfa C&rdenas V;, "AnSllsls litera- 
rio de la obra novelfstloa de Julio B. Sosa," tesis 
(Unlversldad de Panam£, 1962), p&g. 22,
59sin£n, "Rutas•"
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Beleffo, pero transldo por el elemento anti-lmperlallsta.
Luna verde. se ha dicho, "represents la incorporacidn
deflnltlva de las zonas urbanas a la literatura noveleses
en P a n a m & . Z e n a l d a  PSrez de S&nchez ha encomlado el
el reallsmo descriptlvo de Beleffo al plntar los barrios
pobres de la urbe panamefla:
Las descrlpciones son fleles y exactas. Los que 
hemos vlvldo en los barrios bajos podemos valorarlas 
con mas aclerto, porque hemos captado lo que son en 
sf mismas, Luna verde nos ha transportado nueva- 
mente.a ese amblente plagado de mlserla y de oorrup- 
oidn.6Z
Lo verdaderamente original para la literatura urbana 
panamena en Luna verde es que el mito del "puente del 
mundo," y del "centro del universo" que tanto propagan 
las agendas turfstloas es destartelado por el autor, y 
la eludad resulta ser el trlste reposltorlo de la
Luis Alberto S&nchez y Fernando Alegrfa, entre 
muchos, se refleren al anti-imperialisms al claslflcar 
un vasto sector de la literatura hispanoamerlcana.
John S. Brushwood y JosS Rojas Garoldueffas, Breve hlsto- 
rla de la novela mexloana (Mdxico, 1959)* P&&• 120*
Escribe Ismael Garcfa S.: "Aunque su obra /la de
Beleff.2/ no tiene una manlflesta tendencia polftlca, per- 
tenece a un tipo de narracldn, muy oomttn en la America 
hlspana, que tiene por objeto prlnoipal exponer los 
efectos de la acoidn Imperialists norteamerlcana sobre 
los pueblos de este hemisferio," Hlstorla <|e la 
literatura panamefla. p£g. 166.
M. S, B., "Llbros reel bid os," gj, Panama Amdrlca 
(9 de diclembre, 1951)*
Vdase Cflrdenas, "An&lisis llterario de la obra 
novelfstlca de Julio B. Sosa," p£g, 22,
^2S£nchez, "Sentido general," p£g. 28,
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prostltuoitin y de la corrupoldn moral. ^  Ramdn Jurado 
explica la lmportancla de la realldad que surge tremenda 
de las p£glnas de Luna verde: "Porque vlvlendo de
espaldas a nosotros mlsmos y de cara al resplandor 
extraffo, olvldamos que a la orllla del Canal una cludad 
se arufla las entraffas."
Junto con este elemento urbano muy enfatizado, 
encontramos en las tres novelas de Beleffo el tema de la 
Zona del Canal como fondo y mdvll principal de la trama. 
En sus novelas canaleras, bffsloamente reallstas, donde 
hay cuadros de enfoque pslcoldglco, de crftlca polftlca 
y social, Beleffo teje sus temas alrededor de las lnfluen- 
clas slngulares que ejerold la Zona del Canal sobre el 
panameffo de las ddcadas de los cuarenta y los clncuenta, 
especfflcamente el panameffo que tenfa que alternar su 
vlda cotldlana entre el domlnlo norteamerlcano de la
^Jean-Jacques Pleury, "Cinq Romanciers tSmolns de 
l'Amdrlque Centrale," tesls (University de Toulouse, 
1967), Pdg. 152.
"Por su aloance /Luna verde/ trasrasa los llnderos 
tradlclonales de la tematlea /canalera/. . . , No se 
habla del problema vlsto desde afuera, nl de su lnfluen- 
cla mediate e lnmedlata, slno que se derrama eh la zona 
mlsma de las aotlvldades, en la fuente inagotable del 
tema canalero. Convive ^Beleffo y sus protagonlstas7 
con los ohreros, protesta oon ell os y experiments los 
mlsmos sentlmlentos que sacuden las desgraolas del 
obrero panameffo en su oonstante bregar contra la dlsorl- 
mlnacldn que cambla sdlo de nombre y que se e.ternlza 
mlentras exlsta el Canal." En fin en Lnna verde se 
encuentra "la sltuacldn dramfftloa y confllotual" que la 
literatura panameffa habfa oallado anterlormente.
Ayarza, "Influenclas del canal," pffgs. 88, 92.
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Zona y el de la oludad capital de la Repdbllca. De esta 
manera enfoca sin miedo un problema dlstlnto que "alios 
atrds fue tabd,"^ y novela asf una faoeta ancha de 
dolorosas realldades panameffas desde el punto de vista del 
que sufre los problemas que narra; en dos de las novelas 
usa la prlmera persona, tdenies que le presta mds subjetl- 
vidad a las obras. Bn general se ha observado que las 
Ideas y experlenoias personales de este escrltor resaltan 
en estas tres novelas de tema canalero.&& Como plensa 
Ismael Garofa, Beleffo es un novelists que escribe "con la 
paslffn del que se siente afectado profundamente en sus 
sentlmientos oomo ser llbre y como patriots."6?
6**Ham<5n H. Jurado, prdlogo, Luna verde.
65MartInez, "La noveleses panamefla en la ddcada 
del 51 al 60," pag. 3^ .
^Hacia 1939* el Joven Beleffo enoontrd empleo en 
la Zona trabajando en dlversas obras manuales. Algunas 
de estas poslciones son menolonadas como parte de la 
aocldn en Luna verde y en Curundd. En Curundd se 
menolona el ofiolo de carplntero en la Zona, trabajo que 
desea consegulr Rubdn Galvdn, el protagonlsta. (Curundd. 
pdg. 20). El Joven llega a desempeflar un trabajo de 
plco y pala, en Fort Clayton. En Luna verde. el protago­
nlsta, Ramdn de Roquebert, trabaja largo tlempo en construc- 
ciones de la Zona al encargo de una compafffa prlvada, la 
Frederick Snare*. El uso de estos trabajos en sus novelas 
demuestra lo muoho que identlfioa el autor oon sus persona­
ges, pues 61 mlsmo mantuvo esos cargos en la Zona.
^Garofa, Hlstorla de la literatura panamefla. pdg. 166.
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De la autenticldad de Luna verde de Beleffo hay muchos
comentarlos, la mayorfa de los ouales mantlenen que la
obra es reallsta. Ramdn Jurado se reflere al autor como
el que "a final de cuentas pi did a la Imagined 6n lo que
. . .  era r ea l l d a d . M a n u e l  0. Slsnett explloa la
lmportancla del reallsmo que 61 tambldn le atrlbuye a
la obra de Beleffo:
No dudamos que en cuanto a estilo y forma Luna verde 
podfa ser superada, pero en cuanto a su fondo ella 
presenta pdglnas trdgloas del ootldlano vlvlr 
panameffo en la Zona del Canal, y es en esto donde 
estriba su verdadero valor, que por ser pura reali­
dad no podrd ser superada fdcllmente. 9
Aslmlsmo se aflrma que Luna verde ■ documento lleno de
"veracldad y de vigor," es una obra de "mdrltos lndls- 
70cutibles"; y que enolerra una "'realidad canalera
todavfa agoblante para los que logran tener conclencla
de lo que somos frente a ese monstruo que nos ha dlvl- 
71dido.1,1' Carmen Azodrraga Espino resume blen la 
oplnldn de la crltlca en lo que se reflere al fondo
^®Azodrraga, "Evolucidn," pdg. 78.
^Manuel 0, Slsnett, “Luna verde. una novela de 
oontroversla," El Panama Amdrloa. Suplemento dominical 
(27 de mayo de 1951;* 1
?°J. M. S. B., "Llbros reolbldos."
^■Juan Materno Vdzquez, cltado por Azodrraga, 
"Evoluoldn," pdg. 78.
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lntensamente realists de las obras de Beleffo al aflrmar 
que "la sltuacldn que presentan tlenen profunda realldad
Rodrigo Mlrd es uno de los contados crftlcos que 
Juzga con severldad la obra de Beleffo:
Fracasa por lnautdntlco, proponldndonos 
hdroes de dlscutlble panameffldad. Beleffo parece no 
peroatarse de que el tema zonelta, fundamento de su 
trlunfo relatlvo, es al mlsmo tlempo su taldn de 
Aqulles. Porque 11mlta cuando no nlega las posl- 
bllldades representatlvas de su obra desde un 
punto de vista humano y amblental. Y no se percata 
de ello en vlrtud de que su vlsldn de lo panameffo 
es lgualmente lnsuflclente y parclal. Para Beleffo 
no exlsten amplios sectores de la naolonalldad, por 
completo ajenos a su experlenola. Y la Zona del 
Canal es, por fortune, una parte minima de la 
realldad de Panamd, oontlngencia de lfmltes muy 
preclsos en sus dlmenslones geogrdfloa, humana y 
temporal. Por otra parte, sus complejos raciales 
lo han mantenldo alejado de rafces sin ouyo allmento 
estd condenada a frustrarse toda tentative vdlida de 
re pre s entarnos,73
? Azodrraga, "Evoluoldn," pdg. 79.
Thlrsa Ayarza aflrma que no solamente los temas o el 
estllo slno mds blen "la audacla y valentfa" de exponer 
los problemas de Panamd le aseguran a Beleffo un puesto 
muy especial dentro de la hlstorla llterarla de Panamd y 
de Latlnoamdrlca. "Influenolas del canal," pdg. 149.
"Jamds un novellsta panameffo habla encarado los 
problemas de los ouales Beleffo se hace eco oon la valentfa 
y la fldelldad necesarlas," Ramirez. "Aspecto* de la 
novela panamefla," pdg. 96.
"• • • Joaquin Beleffo C. no usa pluma para escrlblr, 
slno un escalpelo que levanta sin asco la oostra de una 
laga para mostrar todas sus podedumbres.” Eulogla R. de 
Arias, "Un comentarlo sobre Curundd. la novela profdtloa 
de Joaquin Beleffo C.," Loterla. VIII (Julio, 1963),pdg. 71.
^^Mlrd, literatura ptfg, 193,
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En nuestra oplnidn, la obra de Beleffo no merece 
esta crltica de Mlrd, por las slgulentes razones: Prime-
ramente, al declr que la Zona del Canal es una parte 
minima de la realldad panameffa, Mlrd da un Julcio 
inexacto de la realldad socioldglca de Panamd. La lmpor- 
tancla de la Zona del Canal en todos los nlveles soclales 
del Panamd urbano es evldente. Hay estudlos clentfficos 
donde se revela claramente la enorme vlgencla de la Zona 
en todos los aspectos de la vlda panameffa; entre estos 
estudlos se podrfan oltar los de John Blesanz y Luke M. 
Smith, "Haoe Relations In the Canal Zone," Phvlon. XI 
(First Quarter, 1950), pdgs. 23-30; "Race Relations In 
Panama and the Canal Zone," American Journal of 
Sociology. Vol. 57 (Julio, 1959). pdgs. 7-1^; John Ble­
sanz, "Cultural and Economic Factors In Panamanian Race 
Relations," American Sociological Review, (die., 19^9). 
pdgs. 772-779; "Inter-American Marriages on the Isthmus 
of Panama," Readings In Latin American Social Organiza­
tions and Institutions (Michigan State College, 1953)* la 
obra de los esposos John y Mavis Blesanz, Panama g su 
puehlo (Mdxlco, 1961), quizds el mds lmportante y completo 
de los estudlos socloldglcos que se han hecho de Panamd; 
Gustave Adolph Angulzola, "Fifty Years of Isthmian-Amerlcan 
Relations: An Analysis of the Causes Jeopardizing Isthmian-
Amerlcan Friendship," tesls doctoral (Indiana University, 
Junlo, 19^3)i "Negroes In the Building of the Panama
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C«nal," Phvlon. XXIX, no, 4, pdgs. 351-359. Casl oual- 
quler llbro de la hlstorla de Panamd contlene por lo menos 
las lnterrelaclones mds obvlas entre los panameffos y los 
zoneftas. X exlsten obras como la tesls de Thlrsa del 
Carmen Ayarza, "Influenoias del Canal en la literatura 
panamefla,que demuestran hast a qud punto obran estas 
lnfluenclas en los nlveles menos obvlos.
Por otra parte, Mlrd no reconooe aparentemente que la 
obra de Beleffo no sdlo se reflere a la dlsorlmlnacldn ra­
cial slno a la dlscrlmlnaoldn por razdn de la nacionalldad 
y de la poslcldn social, Tampoco reconoce Mlrd la exten- 
sldn del preJulcio racial zonefta que afecta todas las 
ramas de la sooledad panameffa urbana; la desconsoladora 
verdad se aproxlma mds a la observaclfln de los Blesanz:
"The average American iTn the Zone7 thinks of all but a 
few Panamanians as colored."75 Segdn concluyen los Blesanz, 
los prejuiclos de los nortearner1canos se resfuerzan al lle- 
gar dstos a la Zona.^ Conelente de tales prejulclos,
oL
' Thlrsa Ayarza desarrolla las fuentes en la hlstorla 
panameffa de lo que ella denomlna "Mentalldad Canalera," y 
oplna de esa mentalldad que es "un sfntoma lnnegable de 
nuestra realldad." "Influenoias del canal," pdg. 37.
7*5'-\John Blesanz, "Inter-Amerloan Marriages on the Isth­
mus of Panama," Headings In Latin American Social Organiza­
tions and Institutions, ed. Olen B, Leonard and Charles P. 
Loomis, Michigan State University Press, 1953# pdgs. 43-44, 
en adelante citada "Inter-American Marriages."
76Ibld.. pag. 43.
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algunos leotores de las novelas de Beleffo aprueban entre 
otros temas sociales, el uso del tema racial en sus 
obras*^ No debe sorprendernos que el tema racial y dt- 
nico aparezca en la novelfstiea panameffa, ya que parecen 
habar surgldo mundialmente incrementos en los sentimientos 
de solidaridad naoional y dtnloa.?® Siendo dste un 
fendmeno contempordneo universal, no hay por qud dudar 
que el leotor panameffo identifique con miembros de su 
propio grupo naoional, aun cuando sean de razas dlferentes, 
o de que otros latlnoamericanos y oualqulera en el mundo 
que haya tenido problemas con los Estados Unidos o con 
otros pafses imperiallstas no puedan oomprender estos 
sentimientos* La universalldad que exige Mlrd no tiene
??Reclentemente, un estudiante unlversltarlo panameffo 
defendid a Beleffo: “Joaqufn Beleffo es el escrltor que se
suinerge en temas, problemas y oonflictos de una realldad 
panameffa tangible* Sin temores nl reserves interprets lo 
que nos traen las redes soololdgioas, producto de una 
sltuacldn Interna y externa (Zona del Canal). Amilcar 
Benedettl, en “Temas Arldos," columns de Beleffo en El 
Panamd Amdrlca (20 de junio, 1971)*
El conjunto de problemas fntimamente panameffos que 
presenta Beleffo y la forma tan crefble en que los presenta 
ha suscltado oplniones de Luna verde como la slgulente: 
“Todo su contexto estd matlzado de sentimientos tan pana­
meffos que juzgamos esta cualldad oomo uno de los mds altos 
mdrltos de su autor, Joaqufn Beleffo*" Petra Carvallo 
Sarmlento, “La expresldn de lo social en la novela pana­
meffa," tesls, Unlversldad de Panamd, 1965* pdg. 77*
78james Billington (Profesor de hlstorla en Princeton 
University), CBS News, “The President in Moscow," 29 de 
mayo, 1972* Estados Unldos.
Vdase tambldn: Andnlmo “Naclonallsmo y literatura
en la obra de Joaqufn Beleffo C.,“ pdg* 1*
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por qu6 estar circunscrita por zonas geogrdficas, ya que 
los llmltes geogrdflcos tlenen muy poco que ver eon la 
universalldad espiritual. De todos modos, Mlrd parece 
contradeeirse al lncluir Gamboa Road Gang en una lista 
de novelas que mejor representan al panameffo.^
Sin embargo, no por el uso del tema zonefta, slno 
por otras razones, oomo a todos los autores panameffos con- 
tempordneos que esorlben sobre temas sociales, a Beleffo 
a veces le hace falta clerta creatlvldad artfstloa en sus 
novelas, sltuaoldn bastante comdn en la literatura panameffa
^Mlrd, La literatura panameffa. pdg* 193; Mlrd, 
"Perspectives de nuestra literatura novelesoa," Loterfa. 
XIII (octubre, 1968), pdg. 20.
En el prdlogo de la traduceldn rusa de Luna verde 
encontramos una opinldn que, aunque de acuerdo con ciertas 
partes de la crftloa de Mlrd, estd atenuada por elogios:
"En la novela hay algunas deflclenolas llterarlas: en los
dltimos capftulos el autor se llmlta a descrlbir los 
aconteclmlentos y no entra a anallzar el oomportamlento 
pslcoldglco de Ramdn y de los otros personaJes* El lec­
tor tiene que adlvlnarlo* En su deseo por documentar su 
trabajo, el autor se pierde en detalles y no profundlza 
debldamente el cardoter de sus protagonlstas* Joaqufn 
Beleffo, con parcialidad, trata de anallzar la vlda panameffa 
del perfodo de la segunda guerra desde el punto de vista 
de los fines de la ddoada del ^0. Esta parcialidad le 
lmplde al autor comprender mds profundamente las perspec- 
tlvas del desarrollo social de Panamd* Lo anterior no 
demerlta nl dlsmlnuye el valor de esta obra apaslonada 
escrita en defense de los dereohos del pueblo panameffo." 
Copla de la traduceldn del prdlogo ruso, pdg* 11*
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por el afdn de los novelistas de querer transcrlblr la 
realldad tal como la "ven."®® El poder creatlvo es lo 
que desea otro orftlco, Rogelio Slndn, para la literatura 
panameffa:
La novela panameffa que merezoa llamarse como 
tal ha de darnos slluetas, peripeclas, caracteres 
y amblentes que en todo correspondan a sus particu­
lar ldades del hecho panameffo. No lmporta que los 
asuntos sean rurales o urbanost lo lmportante es 
que la fantasia podtlca— presenola y sfntesls de la
oonelenclaolocal— 1ogre su anhelo de comunldn 
universal.01
Se puede disputar si le falta o no a la obra novellstlca 
de Beleffo "anhelo de comunldn universal" pero no cabe 
dudaque el autor nos da "slluetas, perlpeclas, caracteres 
y amblentes que en todo correspondan a sus partlcularldades 
del hecho panameffo."
Y el hecho panameffo lo ve Beleffo preffado de los 
pequeffos y grandes problemas cotldlanos que se entretejen 
Con las Influenoias de toda especle que emanan de la
O n
ouAzcdrraga, "Evoluclffn," pdg. 90.
No es Panamd la tfnlca muestra de esta tendencla de 
sacriflcar el arte para transcrlblr realldades socloldgl- 
cas y polftlcas (vdase nota 12); el equlllbrlo entre lo 
estdtlco y el contenldo social es el punto mds dlflcll 
con que tiene que enfrentarse el novellsta social.
Roberto Esquenazl-Mayo, "Social Aspects of the Contem­
porary Spanish American Novel," en Artists and Writers 
In the Evolution of Latin America (University, Alabama,
196957 pass.73-75.
Segdn Luis Alberto Sanchez la novela hlspanoamerl- 
cana plerde valor estStlco por ser demaslada realista. 
Meneses, "Novelas de amblente panameffo," prfs* 13*
81Cltado por Azodrraga, "Evoluoidn," pdg. 91.
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zona oanalera. Estos problemas de la realldad panamefla
que preooupan a Beleffo son: "• • • la dlscrlminacldn
racial, el blllngUlsmo espaffol-lnglds, el problems agrarlo
y la preponderancla de los sectores ollgdrqulcos en la
conqulsta y domlnlo de la tlerra."®2 Tambldn se podrla
affadlr los confllotos rellgiosos entre portestantes y
oatdllcos que rayan en confllotos de oultura general, la
atraccl6n material del ddlar amerlcano, y las Influenoias
culturales del norteamerlcano ejeroldas en Panamd. A la
atraccldn material del ddlar y a su lnfluencla lnmoral
se reflere Ismael Garcfa, aflrmando que Beleffo. • •
es la voz mds vallente que ha resonado por los 
dmbltos de nuestra literatura para plantear un estado 
de deslntegraoldn social y politics, provooada por 
la falta de frenos morales de un pueblo entregado a 
la adoracldn del ddlar.
El editor ruso de Luna verde ve este problems del culto
al ddlar como el problema fundamental planteado por
Beleffo en su novela:
®2S4nchez, prdlogo de Curundd. pdg. 8. 
®3Azcdrraga, "Evolucldn," pdg. 78.
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Esta idolatrfa del oro es lo que provoca el 
odlo del autor. . • • Para 61, el ddlar es un 
monstruo que no aoepta. nl leyes. nl moral, nl 
deeencla humana; este monstruo haoe llslados 
morales de los hombres y los empuja al crimen.
A pesar de la tentacldn de dlsertar sobre los
problemas sin integrar slempre blen el material al
ndcleo noveleseo, las obras de Beleffo no son dnlcamente
panfletos sociales y tlenen valor llterarlo permanente
por varlas razones.®^ Entre sus esfuerzos por lograr
clerto nlvel artfstlco en sus obras. Beleffo usa clertas
tdcnloas vanguardistas. slendo la de mds relieve el flulr
a veces frendtlco de la conclencla. y el mondlogo Interior
que se desvaneoe hacla los sueffos y lo suboonsolente.
Esto ocurre en las novelas de Beleffo especlalmente en
momentos en que el personaJe estd enfermo. agltado
Oh
° Copla de la traduce ldn del prdlogo ruso de Luna 
verde. pdg. 8.
®^La novela de Beleffo responde a una tradlcldn 
novelfstlca de rafz revoluclonarla. con frecuentes 
ejemplos dentro del panorama de la literatura del con- 
tlnente amerlcano. Esa actltud que tiene evldentes 
proyecclones de oardoter politico, tonlflca la obra de 
Beleffo. le hace cobrar un lnterds muy especial por razdn 
de los hondos problemas que la sustentan." J • M. S. B., 
"Llbros reclbldos."
Pleury comenta sobre el valor llterarlo de Luna 
verde» "SI l*ouvrage est remarquable par sa valeur 
soclologlque, 11 ne l'est pas molns par sa facture 
11tteraIre, oe qul est assez rare pour un roman si 
engagd." "Cinq Bomanolers." pdg. 156.
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86sexualmente, o simplemente abrumado por el oalor. T«m-
bl6n exlsten en su obra novelesoa uaos porticos efloaces
87de metdforas y de repetlclones. ' Ademds, logro artfstlco 
se puede oonsiderar el desarrollo del personaje principal 
en Curundd (1963), y el mlsmo autor preflere esta obra 
sobre las otras dos por lo mds completo que results la 
personalidad del protagonists, Bubdn Galydn.®® Sin
®^Angel Rev ilia, "El calor en la prosa panamefla," 
Loterfa. XIII (febrero, 1968), pdg, 21,
Este reeurso yanguardista se habfa sentldo en la 
literatura panameffo al partlr del affo 1931 ouando se 
publlcd una revlsta semanal de literatuxa, Antena. en la 
cual Rogello Slndn publicd poesla yanguardista, Nada de 
esto era original para las letras lnternaclonales, pero 
sf para Panamd: "El sueflo, el mondlogo interior,
manlfestaolones del subconscfente explloadas por Freud, 
constltufan recursos de la creacldn estdtica legltlmados 
ya en todos los medios cultos," Mlrd, "La literatura 
noyelesca de la Repdblica, Breve no tic la," pdg. *44,
Esta renoyacidn estdtloa en las letras del Istmo 
ensanchd la tdcnlca que mds tarde lnoorporarfa Beleffo en 
sus obras de matices sociales.
®?Fleury, "Cinq Romanciers," pdgs. 156-157.
Los usos metafdricos de Beleffo los examina Sdnchez en 
"Sentldo General," pdgs. 33-38, 51-5^*
®®Entrevista con Beleffo, agosto de 1970,
Sdnchez encuentra que Rubdn Galydn estd blen 
caracterlzado. "Sentldo general," pdg. 59,
Por el fino instlnto analizador de Beleffo, algunas 
escenas de Gamboa Road Gang donde las reacclones 
psicoldglcas de los prlsloneros forman a veces el eje de 
la narracldn, las considers Jean-Jaoques Fleury dignas de 
la pluma de un Jean Genet. "Cinq Romanciers," pdg. 1^5*
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menoionar la edad exacta del protagonlsta, nos damos 
cuenta de que es Joven, porque el mundo, la vlda del 
trabajador y las costumbres de los hombres lo asombran 
a cada peso. Vemos el mundo tal oomo lo va descubriendo 
e lnterpretando Rubdn Galvdn. El dxlto en presentar 
caracteres blen dellneados es esoaso en la novelfstica 
panameffa contempordnea de temas sociales segdn Rodrigo 
Mlrd,®^ y por lo tanto el logro de Beleffo resalta en las 
letras lstmeffes. Tambidn, en la novela Curundd de 
Beleffo los inoldentes socio-polftlcos estdn mejor lntegra- 
dos con el desarrollo del personaJe, a pesar de que dsta 
fue la prlmera novela esorita por el autor (aunque la 
tercera en ser publlcada).?0 Un ejemplo de esta lntegra- 
cldn artfstlca se puede ver en el incldente tragl-c6mlco 
del protagonlsta, bajo la influenola de la marihuana, con
®^Rodrlgo Mlrd, portada de San Crlstdbal. novela de 
Ramon H. Jurado (Panamd, 1963),
9°Entrevista con Beleffo, agosto de 1970. El autor 
perdld el borrador, el cual no habfa sido entregado para 
publlcaoldn debldo a una autocrftioa demasiado severa.
El desarrollo del personage en Luna verde queda 
trunco segdn la oplnldn de Vlnogradof en el prdlogo a 
la traduooidn rusa de la novela, por la falta en los 
dltimos capftulos de un andlisls profundo de la realldad 
psicoldglca del personaJe principal. Esta falta no 
exlste en la oaracterlzacldn del protagonlsta de Curundd. 
y de allf, qulzds, resulte un mejor logro artfstloo.
con lndlos Cuna o maohlguas donde el desenlace lleno de
trlsteza y amargura resulta ser mejor oauoe para su lnvec-
tiva polltica contra las Influenoias norteamerlcanas que
los dlscursos de estllo panfletario que Inserts el autor
de vez en cuando en sus obras:
• • • muoho menos DOdfa entender por qu6 sus queridos 
tapaohulis /lndlos/ hablaban solamente lnglds. • . . 
Sdlo slntld la risa de aquellos lndlos* • • aquellas 
oarcajadas orueles de sus amadosSusis le.deJaron el 
corazdn lleno de basura y desperdlolos.91
En esta novela fielello hace una orftloa social mds 
equlllbrada, pues de los problemas a los ouales se 
reflere no le echa la oulpa totalmente a los amerioanos, 
slno que con visldn mds ampila inoluye las faltas de 
algunos sectores socio-econdmicos panameffos. Aunque no 
se puede negar el peslmlsmo con que se hllvana la obra, 
la crftica polltica en contra de los amerioanos en 
Curundd estd mds mltigada que la que se enouentra en 
Luna verde,92 en la cual "cubre la aocldn un amargo pesl­
mlsmo y una crXtica fuerte a la potenola mundlal."93
^Beleffo, Curundd- pdgs. 251-252.
92Luna verde. a pesar de la "vlolencia del resentl- 
mlento" que sorprende a Rodrigo Mlrd (Mlrd, literatura 
panameffa. pdg. 193). y qulzds por ella, reoogid los 
eloglosde muchos orftlcos.
Vdase Floury, "Cinq Romanciers," pdgs. 148, 149, 156.
^Azodrraga, "Evolucidn," pdg. 77•
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De los novellstas panameffos oontempordneos, es sin
duda Joaqufn Beleffo qulen ha tenldo mayor impacto en la
oi*
escena llterarla lnternaolonal. Su novela Luna verde 
ha sldo vertlda a varlos ldlomas, incluso la traducol5n 
rusa publlcada por la editorial Autores Jdvenes, en 
Moscd.^5 a pesar de algunas falias llterarlas que algunos 
crfticos le atrlbuyen, dstos generalmente estdn de 
acuerdo que Beleffo es hoy uno de los novellstas mds des- 
tacados de la Repdbllca.^
^ Mir<5, La literatura Panameffa. pdgs. 192-193; And- 
nlmo, "Naoionallsmo y literatura en la obra de Joaqufn 
Beleffo C.," pdg. 42,
95sdnchez, prdlogo de Curundd. pdg. 7*
967 Mlrd, La literatura panameffa. pdg. 193* admite que 
a pesar de las debilidades que le atrlbuye, sus dos 
prlmeras novelas "se cuentan entre lo mejor del gdnero 
en Panamd."
Sdnchez, prdlogo de Curundd. pdg. 9# dice: "Joaqufn 
Beleffo C. es considerado en la aotualidad como el nove­
lists mds destaoado de Panama."
Amllcar Benedettl, estudlante unlversltarlo, en una 
carta dlrlglda a varlos profesores y a Joaqufn Beleffo C., 
publlcada en la columns editorial de dste, "Temas Arldos," 
El Panamd Amdrlca (30 de junlo, 1971)» afirma: "Me
atrevo a seffalar que el autor de 'Luna verde' es, slno el 
mds signlficativo, uno de los mejores novellstas con que 
cuenta Panamd."
2. C6sar A* Candanedo
Patos blogrifloos
Cdsar A. Candanedo nacld en 1906 en David, en la 
provincla norteffa de Chlrlquf, region que conoce profunda- 
mente junto con la regldn sure/fa del Darlin, las cuales 
aparecen en sus novelas. La otra frontera (1967) y Los 
olandestlnos (1957)* Rodrigo Mlrfl halla clerto prestlgio 
moral en la obra de este escrltor que, segdn 51, le con­
cede mirito a la mlsma. Sus lmpulsos generosos qulzis 
se acrecentaron al encontrarse en reglones del pafs donde 
no alcanza la justlcla, reglones que conocld mlnuciosa- 
mente el autor al trabajar en ellas de Inspector Sanltarlo.
Estos contactos y experlenclas fomentaron su vocaciOn 
97llterarla, y "el ejerclcio llterarlo emerge en 61 como 
resultado de las necesldades soclales, efecto que le lm- 
prlme autentlcldad a su arte de novelar."9® Considers 
Ramdn Jurado que las obras de Candanedo encuentran sus 
bislcos estlmulos creadores en el rurallsmo que aparecld 
tan apaslonadamente en Panami: como se ha observado
97Alvarado de Rlcord, figsmPrg? panameflos &gn£empg- 
rineos. pig. 10; Rodrigo Mlrd dice de Los olandestlnos: 
"desnuda crdnioa de la vlda de los hombres lntroducldos 
llegalmente al Darl6n, oasl slempre colombianos del 
Chocd. . . . "  La llteratura panameffa. pig. 187#
el desenvolvlmlento del _ panameflo," tesls,
(Un1vers1dad de Panami, 1962), pig, 3.
98Ricardo Segura nueva etapa en
anterlormente en este capltulo, dlcho ruralismo surgld en 
parte por las decepclones que aoerca del futuro brlndaron 
el canal y la cludad, y en parte porque los que cultlvaron 
las letras despuds del "descubrlmlento de la patria" pro- 
cedlan sobre todo del Interior de la Bepfibllea.^
Las dos novelas de Candanedo que hemos mencionado 
hasta ahora, Los olandestlnos y La otra frontera. han 
ganado el segundo premlo del Concurso Bicardo Mird. El 
cerouero £ otros ouentos (1967) es una coleocldn de cinco 
cuentos con fondos chirioanos y darienitas. Entre los 
cuentos de Candanedo hay algunos que han sido publicados 
en revistas extranjeras."^^ Angel Bevllla alaba, como 
sorprendldo, el sabor ancestral de los cuentos de Canda­
nedo, en los cuales, parece que est&n de acuerdo los 
crftlcos, se manifiesta lo mejor de su talento literarlo.10*
99jurado, "Itinerarlo y rumbo."
10°Alvarado de Bicord, Escrltores nanamaffoa contem- 
portfneos. p£g. 10.
101Angel Bevllla, Panamtf literarlo actual. pfig. 90; 
Alvarado de Bloord, Escrltores panamafloa contemporgneos. 
Mlrd, La literature panameffa.p£g. 187*
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Resefla do las novelas
La segunda novela de CSsar Candanedo, La otra fron- 
tera. empleza narrando las vlclsltudes de un grupo de 
campeslnos evacuados de sus hogar.es oon la construcclfin 
del canal, pero contlnfla con otros temas de explotacldn 
del campeslno, del cholo y del pobre en general, por los 
nortearnericanos y otros representantes del materlalismo. 
Aunque estas partes de la novela no tlenen nexos dlrectos 
con el canal, el canal es el hllo que hllvana la obra, 
pues la explotacldn en la zona canalera faolllta en el 
Istmo la creacldn de empresas dlgnas hijas del canal que
se convlerten a su vez en poderosos brazos del impe»
102rlalismo. Cuando Candanedo escribe sobre la explota­
cldn que perpetdan las compafffas bananeras, el autor 
utlllza un Srea de llteratura de protesta no muy comfin en 
Panamfi. La temdtlca bananera ha sldo m&s blen de lnterds
para autores de pafses como Guatemala, Costa Rica, y 
103Honduras•
La novela de Candanedo se divide en cuatro partes 
prlnclpales. La prlmera parte tiene que ver oon los
■^^Candanedo, La otra frontera. pdg. 92,
^3Ayila,"Las oompafffas bananeras," Loterta V 
(agosto), pdg. 128.
^3
campeslnos que fueron expulsados de los terrenos que se 
usaron para crear el Lago de Gattin, ouyas aguas llenan
loii .
el canal y sus reclusas. w Por via de un personaje—  
Juan Canclo (qulen jura en la prlmera parte seguir la 
labor de llbrar a sus compatrlotas de los explotadores 
extranjeros y nacionales)— el autor logra unlr las 
dltlmas partes de la novela con la prlmera.
Una de las tdcnlcas estructurales que usa Candanedo 
en La otra frontera es lntroduclr un personaje o aconte- 
olmiento de muy cerca, se podrfa declr oasl como un 
"close-up" clnematogr&flco, para despuds volver a un 
punto temporal anterior y expllcar lo que acaba de ver el 
lector.10** Respecto a esto, una de las opinlones sobre 
estllo que hace Angel Revilla de El cerouero j; otros 
cuentos se puede aplloar lgualmente a la novela La otra 
frontera:
El tema de la evacuaclfin de la Area de Gatlin, 
aunque con dlferente enfoque, es el dnfasls principal de 
la novela canalera hlstdrlca de Gil Bias Tejelra, Pueblos 
perdldos.
10^A1 sallr los evacuados de la zona canalera para 
volver a empezar en el norte del pafs donde no llegaran 
los brazos poderosos de los norteamerioanos, la unidad 
de accidn se quiebra repentinamente. El tema canalero 
se vuelve a ver solamente en las referencias que hacen 
algunos personajes a las fincas bananeras poderosas de 
Chiriquf como "otro canal."
10^En Candanedo, La otra frontera. p£g. 118, hay 
un ejemplo de esta tdenies del autor.
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Interrumpe la narrac1dn en mementos oportunos para 
lntroduclr el “quid" del relato* A veces construye 
sin oonexldn aparente: y es que los reflejos del
pensar saltan a oada paso* Es todo un valor la 
humanlzacldn que logra en los objetos lnertes (en 
este caso, piedras o animalee). Asf, de la mano 
nos prepara el amblente.107
Otros valores artisticos de la obra tambldn gozan
de una erftlea favorable* Las desoripoiones de los
palsajes tropicales que varfan de lugar a lugar se encuen-
108tran en una prosa excelente* El estilo de Candanedo
100lo llama Mird, dlrecto y simple* Los dlfilogos
viriles,*^0 son adem£s naturales; muohas veces son
illcortos, adecuados a los personages.
107Revilla, Panama literarlo actual* p£g. 90*
108Alvarado de Rloord, Escrltores panameffos con- 
tempordneos. pdg. 10*
l°9Mird, L& literature panamefla. p£g* 187*
Ismael Garcfa describe el estilo de Candanedo con 
palabras parecldas a las de Mird, aunque refiridndose 
dnlcamente a sus cuentos y a Los clandestlnos. Historla 
de la llteratura panamefla. pdg. 153.
•^■^Alvarado de Ricord, Escrltores panameffos contem- 
pordneos. pdg. 10.
111Ismael Garcfa oomenta que Candanedo, en Los olan­
destlnos. no repara ". • • en la crudeza del lenguaje*"
Historla de la llteratura pan^mafo. pdg. 153* Asf mismo 
ocurre en Lgt otra front era*
En clerta ocasldn el autor arregla la trama de manera 
que un estudlante pueda llegar a hablar con eleganciayen- 
noblezca elocuentemente las ideas soclales a las cuales 
alude; este personaje representa a las masas y a los ldea- 
les, pero por tener mfls culture puede expresar en un estilo 
superior lo que solamente pueden sentlr los otros de su 
grupo. La otra frontera, pdgs* 226-230*
^5
Aunque Rodrigo Mird caracterlza a Candanedo como 
regionallsta, quizes por sus oonoclmlentos a fondo de dos 
grandes reglones panameflas, se puede conslderar a este 
novellsta, graclasal tema antl-imperlallsta, y especial- 
mente por las lnvectlvas contra los grandes monopollos 
bananeros y el capltallsmo, como autor de protesta social 
y polftloa sobre todo. Por una oplnldn de Jos6 Manclsldor, 
escrlta en MSxlco en 1951* podemos darnos ouenta de la 
lmportancla que se da en clertos sec tores a la novela Los 
olandestlnos por la crffclca en ella del capltallsmo sin 
frenos:
• • • inquletante novela que el autor sitfia en Panamg, 
pero cuyo escenarlo y cuyos personaJes nos salen al 
paso en todas las encrucljadas del mundo decadente 
en que vlvlmos, como el slgno de una osoura gpoca de 
la cual hablargn las generaclones del futuro como de 
una Spoca vergonzosa reglda por el absurdo, cada dfa 
mgs absurdo, capitalists.H3
Mir6 juzga que lo que qulere enfocar el autor en sus 
obras es el dllema de "la humanldad que puebla esas reglones" 
(Chlriquf y El Darlgn).1^  Elsie Alvarado de Ricord plensa 
que "una conclencla social bellgerante da sentldo a su pro- 
duccldn, que afina el Ideal artfstloo con el de las
H 2Mlr6, La llteratura panamefla. pgg. 187.
113p0rtada de Los olandestlnos (Panamg. 1957). de 
Cdsar Candanedo.
Hit
Mlr6, La llteratura PflnAmftfh. pgg. 187.
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relvlndlcaciones de los humlldes," y anade que los pro-
bleraas econdmlcos, los lnfortunios colectivos son los
resortes que mueven la accidn.*^ El rasgo colectlvo de
sus personages pone de relieve los problemas sociales que
el autor quiere revelar en sus novelas.11^
El testimonio social de Candanedo lo pone a prueba
Baltasar Isaza Calaerdn al considerarlo exagerado, como
rasgo naciente de parte de Candanedo de "recargar las
tintas somtarfas." Isaza oompara Los olandestlnos de este
autor con el Huaslpungo ecuatorlano de Jorge Icaza, y es
cierto que el autor no se acobarda frente a "la desnudez
117de los temas," como observa Ismael Garcia S. '
La llteratura panamefla. pfig. 18?.
■^^Mird y Alvarado de Ricord escriben lo siguiente 
sobre los valores sociales y el sentimiento de colectiv- 
dad que abundan en la obra de Candanedo: "La obra de
Candanedo nos gana sobre todo por su valor testimonial 
por su lntencldn reparadora, por su profunda comprensidn 
del medio que retrata y la autoridad moral de su persona." 
Mird, La llteratura panamefla. pSg. 18?< "Los personajes 
no se destacan por sus rasgos flnioos; no son h£roes, sino 
hombres comunes que se identifloan en sufrlmientos, aspi- 
raoiones y conducts, se mueven casl andnimamente y se 
enfrentan a los grupos antagdnlcos igualmente compactos, 
representados tambldn en algunos personages slmbdllcos 
que sintetlzan todas las caracterlstlcas colectlvas corres- 
pondlentes a su ublcacidn social." Escrltores panameffos 
c ontemportfneos■ pfig. 10.
^^Garcla, Historla de la llteratura panamefla. pags. 
153-15^-
En las miserlas aboohornadoras que se relatan en La 
otra frontera, espeoialmente las de los indlos casi mudos 
que no oomprenden blen el odio que slenten y que descargan 
sobre at mlsmos, en vez de haoerlo sobre los culpables, 
se encuentran muchos puntos de comparaoldn con Huaslpungo.
3. Renato Ozores
Datos blogrdfloos
Naoid este eserltor en 1910 en Oviedo, Espaffa, donde 
hlzo sus estudlos secundarlos y donde se gradud de abogado. 
Durante la Guerra Civil Espaffola, vivid un affo en Francla, 
de donde se trasladd a Panamd en 193^* En 19^0 se naclona- 
lizd panameffo.
Ha sldo diplomdtico y es actualmente perlodista, edi- 
toriallsta de la Estrella de Panamdt tambidn es profesor 
de la Unlversidad de Panamd y mlembro de nflmero de la 
Academia Panameffa de la Lengua. Ademds de novelas, escribe 
cuentos donde, segdn Rodrigo Mird, demuestra inclinaciones 
humorfsticas. Se lnteresa aslmlsmo por el drama donde, 
oplna Ismael Garcfa, logra Ozores su mayor acierto; en 
1959 publlcd La fuga y en 1961, El Cholo. Sus novelas, 
Plava honda (19^0), Puente del mundo (1951) y La calle 
oscura (1955)* ban sldo laureadas por el Concurso Ricardo 
Mird.118
lift■LAOIsmael Garcfa, Hlstorla de la llteratura panameffa; 
pdgs. 154, 158-160; Judith Amdrica Jlmdnez E., "El 
elemento urbano en la novela de Renato Ozores," 
tesis (Unlversidad de Panamd, 1957). P&g. 9; Mird, La 
llteratura panameffa. pffgs. 189* 193; Angel Revllla,
Panamd literarlo actual, pdg. 1*H.
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Ozores cultlva la llteratura con verdadera vocacidn. 
Sus esfuerzos llterarlos han contrlbuldo al sostenlmlento 
de muchas publicaolones llterarlas de Panamd, como por 
ejemplo, Tlerra Flrme. Epooas. Slete y Loterfa.11^
Reseffa de las novelas
La segunda novela de Ozores, Puente del mundo. tlene 
muohfslmas rafces enganchadas en el pasado hlstdrlco 
panameffo y, por lo tanto, lncluye influenclas historicas 
del oanal sobre los panameffos que reslden en Panamd. Muy 
pocas voces coloca el autor a sus personajes directamente 
en la Zona, pero dstos slenten el domlnlo y peso de la 
Zona; Ozores se preocupa con lnslstencla, a veces por 
capftulos enteros, por los problemas sociales, raclales 
e hlstdrlcos que emanan de la presencla del canal,120 
raz6n por la cual Puente del mundo se lncluye en este 
estudlo como novela de tema canalero.
La trama de esta novela, segdn Rodrigo Mird, es 
solamente un pretexto para evocar la hlstorla de Panamd
119'Ismael Garcfa, Hlstorla de la llteratura panameffa. 
pdg. 154; Mird, La llteratura panameffa. Pdgs."T89. 193»
1 20 "Qulen slgue el hllo de sus exposlclones enouentra 
que en el fondo hay la lntencldn de demostrar algo y es el 
que hemos sldo puente— no hay duda— pero ya no lo somos." 
Ayarza, "Influenclas del canalt" pdtgs* 107-108.
Vdase Jimdnez, "El elemento urbano en la novela de 
Renato Ozores," sobre el "cosmopolltismo," problems que 
plantea Ozores, pdgs, 33-38.
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121desde el slglo pasado, oon las vlolsitudes raciales
y nacionales que han contrlbuldo a former el molde del
1 22
Panama contempordneo. Las oontrlbuclones de los 
extranjeros al desarrollo de Panama encuentran bastante 
atencldn en esta obra, aspecto que se examlnard mas 
detalladamente en el ouerpo principal de este estudio.
A pesar de que Ozores maneja una trama de rapido fluir 
y se interesa por el desarrollo de los confllctos 
slcoldglcos de sus personages, Mir6 lo tacha de pecar a 
rato de prolljo.12^
En la primera parte de Puente del mundo los 
personajes hlstdrlcos resultan mas bien caricatures, 
tipos, y no personaJes completos, Ademas, casl todos 
se parecen porque el autor nos ofrece basicamente sdlo 
un esquema de las cosas que les ocurren a los personaJes. 
Despuds, en la segunda parte, el enfoque recae sobre las 
lntimidades de la familia moderna ya formada, y el autor 
nos da a conooer la personalidad y el caracter de cada
121Mird, La llteratura mnnmBfffl. pag, 193.
122nEn 'Puente del mundo' siempre con la preocupacidn 
de la patria, Ozores buscard en la hlstorla razones para 
explicar zonas de la realidad panameffa contempordnea," 
Jurado, "Itlnerarlo y rumbo."
12^Mlr6, La llteratura panameffa. pdg. 194,
mlembro, personalidades mucho mfis complejas, cuyos contras
tea cauaan choquea, disgU8tos y problemas dramatlzables;
estoa problemas mantlenen el lnterds y animan a los
protagonlstas, lmpuls£ndolos a aotuar y a reacclonar en
dlversas formas. Ismael Garcfa escribe lo slguiente
refirldndose a esta novela:
De mucho mdrlto por su autentlcldad deben conslde- 
rarse las oplnlones que el autor pone en boca de 
los personajes sobre dlversos aspectos. de la vlda 
social y economics panamefla, donde se refleja muy 
claramente el modo de pensar y sentlr del hombre de 
esta tlerra. Aunque sea dlffoll ldentlflcar a 
sus personaJes oon seres vlvlentes, pues no es 
tal el propdslto del llbro, results f£oll descubrlr 
en ellos su ldloslncrasla panamefla. 124
Los Julclos de Garcfa sobre la novela pareoen reflejar
mSs blen la segunda parte de la obra, y no la prlmera
parte; sin embargo, en conjunto, se podrfa declr que
Garcfa seffala blen el logro artfstloo de Renato Ozores
en esta obra canalera.
Segdn Mird, Ozores se presents con sus novelas como
"nuestro dnlco novelists dellberadamente Interesado en
darnos una vlsldn Integral de la vlda panameffa de la
cludad capital Ramdn H. Jurado considers que Ozores
no refleja en sus novelas el movlmlento literarlo de
lncllnacldn a la tlerra y al Interior de la Republics,
^■^Garcfa, Hlstorla de la llteratura panameffa.p&g. 158
l25Mlrd, La llteratura panamena. p&g. 193*
51
slno que m&s blen se dlrlge a la oiudad oomo esoenario
1 2 Aprincipal de sus novelas. Sin embargo* Ozores paga 
cuota al rurallsmo en Puente del mundo (al lgual que en 
Plava honda. 19^0), proyeotando en la trama espor&dloos 
paseos al campo; se hallan muchas menolones de lugares 
como £1 Valle, laB flncas de los protagonlstas, paseos 
a caballo, y viajes de fin de semana al Interior.
Segfln nuestra deflnloidn de la novela canalera, no 
se puede lnclulr en una llsta seleoolonada de novelas 
canaleras La oalle osoura de Renato Ozores; no obstante, 
el estudlo de las referenclas al canal y a sus habl- 
tantes12? en esta obra pueden lndloarnos olertas tenden- 
clas que exlsten tambldn en Puente del mundo.
La calle osoura (1955) es una novela cuyo fondo es 
un barrio pobre de la cludad en el oual los habitantes 
entretejen sus vldas en una trama reallsta e lnteresante, 
donde los problemas a veces patdtlcos de los personajes, 
sus vielos y sus aoclones, los traza el autor ouldadosa- 
mente de acuerdo con el desarrollo de sus personajes.l2®
i pa•Lfc°Jurado, "Itlnerarlo y rumbo.”
127Entre las menolones de la Zona del Canal que hace 
Renato Ozores en L& calle osoura. se encuentran las de las 
sigulentes pdglnas* 5, 6-7, 23-2*1-, 31, 72, 171, 17*1-, 
183-184, 245, 270, 284, 286, 293, 294, 319.
128Ismael G*rcta oplna lgualmente sobre las oaraoterl- 
zaclones de Ozores. La hlstorla de la llteratura panamefla. 
p£gs. 126-127.
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Sus descrlpciones reallstas han logrado la admlraoion de 
otros escrltores, como por ejemplo Guillermo E. Beleno
C.129 No faltan en esta obra las referenclas a la Zona " 
del Canal, Inevitables en cualquler novela social que 
trate del &mblto urbano de Panama. El autor escribe de 
la presencla norteamerlcana en sus relaclones oon la calle 
oscura del barrio pobre cerca de la Zona; lo hace 
despectlvamente, y crltlca, dlrecta o indlrectamente, las 
Influenclas, la presencla, y las acciones de los amerlcanos, 
Entre estas acciones Ozores senala la deslgual.dad de pago 
entre los panameffos y los zoneftas, y lo lnadecuado de 
las penslones para los trabajadores que no eran norte- 
amerlcanos, ^ 30
En varlas ocaslones menclona tambi&iel Rol de Plata 
(Sliver Roll),"^1 lnstltuclbn zonelta de dlscrimlnacion 
de salarlo y de raza que tanto ha trastornado las rela­
clones entre los panameHos y el gobierno zonelta y que
•*-29vgase la mencldn admlratlva de Guillermo Beleffo 
reflrlSndose a lo reallsta que resulta el "cuarto suclo de 
la 'calle osoura' de Renato Ozores," Novela absurda (Pana­
ma, 1966), p£g. 21,
^■■^Ozores, L& oalle oscura. pfig. 294.
Uno de los "puntos senslbles" en el dlscurso y panfleto de 
George W. Westerman, es preclsamente Sate de la falta de 
penslones adecuadas para clertos trabajadores no-amerlcanos 
de la Zona que • • llegan a ser una responsebllldad del 
gobierno panameffo que tlene que atender todos los males 
sociales que desprenden de esta sltuaol6n." Westerman.Pun­
tos senslbles ejx l&s relaclones fiHtZft lfifl Ea.taflQS UalflPS 
v PannmA (Panama, 1952), pag. 7*
131por ejemplo en Lgt oalle osoura. p&gs, 23-24,
examlnaremos m&s a fondo en el capftulo 11 de este estudlo 
Ozores -ve con olerto tono de l£stlma y sutll lronla el 
prlvlleglo otorgado a los trabajadores panameffos en la 
Zona, de comprar en los comlsariatos reservados para ellos 
mercancfas a preclos m£s baratos que los de Panamfi; tal 
vez comprenda que si para los panameffos pobres este prlvl­
leglo represente muchfslmo a la corta, a la larga la 
supuesta ventaja economica no compensa las muchas lnjus- 
tloias que reclben de manos de los amerlcanos.^32 Con 
todo, las menolones de los amerlcanos o de la Zona son 
escasas; llegan solamente a dleclsdls referenclas alsla* 
das.*33 que no constltuyen lo suflclente para que consl- 
deremos La oalle oscura como novela de tema canalero.
132Ibld.. pdgs. 286-293. 
133vdase nota al pie #12?.
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Yolanda Camarano de Sucre
Datos blogr£flcoa
Yolanda Camarano de Sucre, mujer panameffa dlstlngulda 
como educadora, se ha lncllnado hacla las letras y hacla 
el estudlo, Nacid en 1919 en Santa Pe en Veraguas, pro- 
vlncia central de Panamfi, lugar que flgura muchfslmo en 
su segunda novela La doffa del Paz (1967) y que aparece 
tambiSn en Los Capelll (1967) • ^-3^  sUs padres eran de 
Salerno, hecho que expllca en parte su admlracidn por los 
vallentes lnmlgrantes ltallanos que aparecen como los 
verdaderos hSroes de su prlmera novela, Los Capelll. Se 
gradud de maestra de Economfa DomSstlca para despuSs cursar 
tres affos de derecho. Al graduarse de la secundaria mere- 
cid como premlo una medalla de oro y publlcaclSn por el 
Minlsterlo de Educacl6n de su trabajo de ficcldn de Indole 
pedagdglco tltulado "jQuldn es la Srta. Julia?", obra que 
se distribuye todavfa entre las alumnas normallstas.
^^El tema canalero en La. doffa del Paz se limita a 
unos pocos capftulos, y eso lndlrectamente, por lo cual 
no se lnclulr& la obra en este estudlo cuando se trate el 
tema de raza, color y prejuiclos* Sin embargo, por las 
menclones que sf existen en ella de la Zona del Canal, y 
por los pocos datos que se tlene sobre las obras de esta 
autora, ahondaremos un poco en la obra para ampliar los 
conoclmlentos que podamos tener de sus puntos de vista 
relaclonados con los problemas canaleros dentro de la 
llteratura.
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Uno de los lntereses de la esorltora ha sldo el 
perlodismo; trabajd en la revlsta de la Escuela Profe- 
sional, Alas; m£s tarde, en Elite del Club Unldn, y 
como columnista del Nuevo Dlarlo. de 1936 a 19^0.
En 1950 fundS con su hermana, dona Josefa C. de Correa,la 
revlsta educatlva Recrfeo. un dxlto total para las dos, 
pues la revlsta ha tenldo una larga vltalldad en los 
cfrculos pedagdgicos de Panama,
Con su afdn por segulr estudiando, aprovechd los 
dos affos que pasd con su esposo en Washington, D. C.—  
en ocasidn de negociar 61 en el Tratado o Convenlo 
Remdn-Eisenhower--para cursar estudlos de perlodismo y 
publicaclones escolares en George Washington University 
y en la Unlversidad CatSllca, estudlos que consldera la 
autora le fueron valiosos.^35
Sus obras novellstlcas ocurrleron casl espontSnea- 
mente, resultados de estudlos emprendldos para escrlblr 
artfculos destlnados a la revlsta Recreo, La autora se 
valid de los apuntes que sacara de la Biblioteca del 
Congreso (Estados Unldos) y de la Biblioteca de la
^35La familiarldad que se exhlbe en L& dofia del Paz 
con la mentalldad y la atmdsfera unlversltaria de los 
Estados Qnidos seguramente se debe en gran parte a sus 
proplas experlenclas en estas unlversldades en Washington,
D.C,
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Zona del Canal para exaltar en sus novelas, con mucha lma- 
glnacifin, la labor de los famosos hombres cuyo heroismo y 
vitalidad pudo termlnar una construccl6n tan magnlfica 
como lo es el Canal de Panam&.^36
Reseffa de las novelas
La estructura de Los Capelll. novela hlstdrica de 
Yolanda Camarano de Sucre, es relatlvamente simple, porque 
para cubrlr un espaclo de mds de clen affos se ha valido de 
una division por generaclones; es declr, ha dlvldido la 
novela en secclones en las cuales trata de la vlda de 
cada Capelll nuevo que llega al Istmo o que nace en 61.
El primer protagonlsta, Estanislao Capelll, es el que mds 
desarrolla la autora; los dem£s Capelll quedan truncos, 
o continflan slendo extenslones de Estanislao, De esta 
novela, lncluso de la estructura, escribe Rodrigo Mird:
3 Estos datos blogr£ficos provlenen de una carta 
escrlta por Yolanda Camarano de Sucre a Mlrna P6rez-Venero, 
20 de diclembre de 1971*
Yolanda Camarano de Sucre es una de cuatro mujeres 
que han publlcado novelas en Panam£ en fechas contempor£- 
neas. Las otras tres, novelistas de mayor 6x1to artfstlco 
que ella, son: Lulsita Aguilera Patiffo, Gloria Guardla,
y Acracla Sarasqueta de Smyth. V6ase: Berta Lidia Bouche,
"La mujer en la llteratura panamefla," tesls (Unlversidad de 
Panamfi, 1956), p6gs. 36-38; Antonio Reyes (Venezolano-1899) 
"Tlnlebla Blanca de Gloria Guardla Zeleddn— Breves Lfneas 
Loterla VIII (die.. 1963)* p£gs. 39-41; M611da Sep&Lveda, 
"Gloria Guardla Zeleddn; novelista de 6xlto, llterata y Jo- 
ven de gran personalldad," Loterfa VIII (die., 1963). p6gs. 
42-45; Acracla Sarasqueta de Smyth, El seflor don Cosme 
(Panam£, 1955)# SI Guerrero (Panam&, 1962), y Valentin 
Corrales. el panameffo (Panamtf. 1967); Luislta Aguilera 
Patiffo, El seoreto de Antatura (1953)*
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Novela hist6rlca. • • hace la crdnlca de nuestra 
zona de tr&nslto a partlr de 1851* vista a travds de 
cuatro generaclones de una fainilla italiana radlcada 
en el Istmo. Dfibll en cuanto a invencidn, la autora, 
m5s que mostrdrnolos actuando, nos dice esquemfftica- 
mente lo que ocurre a los protagonlstas. Su tdcnica 
muestra clerto prlmltlvlsmo, acentuado por desculdos 
de la impresidn que no siempre seffala de modo opor- 
tuno camblos de tlempo y sltuacldn.^37
Esta novela histdrlca sufr6 de un defecto lndicado
con frecuencla al referlrse a las novelas hlstdrlcas—
demaslada hlstorla e lnsuficlente novela. Al comentar
sobre varlas deflnlclones de la novela, Carmen Azcffrraga
Espino aflrma que el novellsta moderno desea expresar el
“confllcto entre el lndlvlduo y la socledad" para captar
"detalles que no llegan a las pffglnas de la vlda histd-
rlca."^38 AquI estd la clave del fallo de Los Capelll.
asf como el de La doffa del Paz de la mlsma autora, pues
en vez de captar esos detalles vltales, la novellsta
muchas veces se aleja del arte de novelar para darnos
dato tras dato de estadfstlca histdrlca y aun sus proplas
ideas pollticas. Al ofrecer sus julcios personales cae
la autora en el mlsmo defecto que se la atrlbuye a otros
novelistas en el Istmo contemporffneo: 11'no puede mlrar
la vlda como observador, sino como protagonista.'»^39
■^Mlrd, Lgi llteratura panamefia. pffg. 199.
■^Azcdrraga, "Evolucldn," pffg. 5.
1^ R 0(irig0 Mird, cltado por Azcdrraga, "Evolucldn," 
pdg. 95.
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Los capltulos II y IV de la cuarta y dltlma parte de Los 
Capelll son un buen ejemplo del pellgro con que tropleza 
la autora cada Vez que se aleja de sus personajes para 
caer en una prosa de estilo hlstorlador, llena de Ideas 
polftlcas obvlamente personales;^® ademds, ocurre con 
demaslada frecuencla que la autora se vale de conseJos y 
dlct&nenes personales al estilo de los autores del slglo
No hay una verdadera integracldn en la novela entre 
los personages y los sucesos hlstdricos que narra la 
autora, con excepcldn de algunos cuadros, entre ellos, 
el momento de luchar por la vlda del Coronel Totten cuando 
a Sste le sobrevlene la flebre amarllla;^*'2 los sfntomas
Los Capelll. p£gs. 250-257? 267-271; por ej employ
en una conversacldn polftloa no muy natural encontramos: 
"'No hay que olvldar que el Lie, Carlos Sucre C., 
mlembro del Consejo Naclonal de Relaclones Exteriores, 
abogfi desde el prlnolplo para que el Gobierno en esto de 
la negoclaclones no estuvlera respaldado Ctnicamente por 
los partldos politicos que respaldaron la candldatura de 
don Marco A. Robles.'", p5g. 268.
^•^Por ejemplo, escribes "Cuando la gente estfi 
desocupada se echa a hablar y a resolver todos los pro- 
blemas con la lengua." Y: "Cuando un hombre se emborra-
cha se cuelga de oualqulera en la taberna con el pretexto 
de que le cubran los tragos, pero en verdad con anslas 
desesperadas de no quedarse a solas con sus penas, de 
hulrle a su verdadero yo. Por eso los adlctos al alcohol 
no se quedan a tomar en sus proplas oasas." Los Capelll. 
p£gs. 122 y 188.
3>2ibld.. p£g. 73
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de la enfermedad los narra la autora con pluma naturallsta, 
con una realidad plntada para lmpartlr el verdadero horror 
de la enfermedad y lo que ella signlficaba para los que 
la sufrleron durante la construcciGn del ferrocarril y del 
Canal de Panama, En otros cuadros de lgual vigor, los 
personajes, sus vldas, y las situaclones tambiSn se 
engranajan fdcilmente; por ejemplo, la subida por la 
montaffas que emprende Tomasso Capelll y su Joven esposa 
enclnta, vlbra con tensldn dramatics, al mismo tlempo que 
nos da una vlslfin de los problemas casi lncrefbles que 
trala el viajar por esas reglones y alturas en aquella
1^3
epoca.  ^ Pese a estos toques artlsticos, vallosos por 
su contenldo hist6rlco, el tono general de Los Capelll es 
demaslado propagandists; desafortunadamente la falta de 
drama acerca la obra al ensayo hlstdrlco.
Afortunadamente, en La doffa del Paz no encontramos 
con tanta frecuencia la tendencla de la autora en Los 
Capelll a valerse de "mots sages", pero slgue dlscurrlendo 
en lo politico al estilo del ensayo, aunque lo quiera disi- 
mular poniendo las palabras en boca de la seffora Smither, 
personaje lmportante de esta obra; esto ocurre especial- 
mente durante el episodlo del encuentro vlolento entre los 
panameffos y los zoneltas en enero de 196^, cuando a John,
1 '^^ Ibld. „ pfig. 93,
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el protagonlsta, lo esconden algunos panameffos amigos de 
61 para protegerlo de los que por odlos politicos le fue-
lliij,
ran a hacer dafio. En los mon&logos de la seRora
Smlther no se pued.en ver otra cosa que panfljtos polltlco-
hlstGrlcos que en novela deberlan estar lntegrados con
mayor delicadeza artlstica al desarrollo de los personajes.
Es poslble que sea Ssta la causa de la duda que muestra
Angel Revllla al aslgnarle el gSnero de novela a esta obra
obra.1^5 Con todo y eso, la autora qulere darle un alre
objetlvo a su crltlca polltlca, vallSndose de dlscursos
mentales de John 3resnaham qulen, comprendlendo el punto
de vista panameffo,. hace el esfuerzo de comprender tambl§n
a los zoneltas:
Por antlpanameffos que fueran, en el fondo tenlan que 
amar ese pedazo de suelo como proplo, sentlrse orgullo- 
sos de su canal y salvarlo del desorden y de la lrres- 
ponsabilidad de que tanto vlven autocrlticando los 
panameffos en su propla prensa escrlta, radlada y
televlsada.
Mird consldera que a pesar de clertas fallas, L& doffa 
del Paz supera a Los Capelll en cuanto a forma y ensamble 
y por la caracterizacldn de algunos de sus personajes que
i^Ibld. t pfigs. 130-15^.
■^^Revllla, Pftnomtf literarlo actual, pdg. 92.
^^La dona del Paz. pdg. 1^6.
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"imponen su presencla. "I**'? Sobre los personajes que in- 
venta la autora. no plensa del mlsmo modo Angel Hevllla, 
puesto que para 61. ella no le da veracldad al personaje 
principal, John Bresnaham (Joven medico miembro del 
Cuerpo de Paz) con el lenguaje que le faclllta. y porque 
adem£s, le presta cierta feminldad que no encuadra blen 
con el personaje mascullno que qulere crear la escritora. 
Angel Revilla apoya su opinion con cltas de la novela en 
las cuales hace John observaclones sobre el vestido de 
su hermana y el vestido naclonal de Panama, la pollera. 
Entonces se pregunta Revlllas "Un hombre cualquiera,
— aun suponiSndolo panameffo-- ies capaz de fijarse en esos
i liftdetalles, proplos del sexo femenino?"A ° Sin embargo, 
Angel Revilla cita la obra fuera de texto y su crltica se 
debilita si reparamos que el joven protagonlsta es de 
una famllia refinada y rica de San Francisco, pudiendo por 
eso muy bien darse cuenta de detalles que un personaje 
menos culto y de menos experiencia con el elemento feme- 
nino culto de su familia no podrfa notar nl describir.
En John Bresnaham no hay toques femeninos al menos segfln
1^ 7Mir<5, llteratura nanamefffl. p£g. 199,
ReflrlSndose a la estructura de La. doffa del Paz. dice 
Angel Revilla: "Esta novela— con los mlsmos ingredlentes
que tlene (abundantes, valiosos, ef lcaces)— valdrfa mucho 
m£s si se le cambla la estructura." Revilla, Panama 
literarlo aotual, p£g. 92.
1^8Revilla, Panamg literarlo actual. p£gs. 92-93*
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cltas en que se basa Angel Revilla, puesto que Bresnaham 
no es "un hombre cualqulera." AdemSs podrlamos Justiflcar 
a la autora si comparamos ciertas observaciones sobre la 
indumentaria femenina que encontramos en Pueblos perdldos 
de Gil Bias Tejeira. Los hombres sf notan muchos detail .; 
generalmente considerados de interns femenino, y el 
problems reside en si pueden expresar o no lo que ven. 
Aparte de estas diferencias de opinlfin sobre el personaje 
John Bresnaham, estamos de acuerdo con Mir6 y Revilla que 
al exponer la visidn de Panamfi a travSs de ojos de extran- 
Jeros, la autora se limlta y se arriesga peligrosamente*'^ 
£1 costumbrismo de la obra es muy informativo, como 
observa Revilla, pero tampoco llega a vindicar a la obra
como n o v e l a . -^O Sin embargo, hay aciertos en La dofla del
Paz, entre ellos la descripcidn del paisaje campesino, de 
sus pobrezas, de la lucha del campesino con una naturaleza 
cuyo verae esmeralda esconde las lombrices de la miseria.,
Es con espfritu de comprensifin, y no de protesta vio- 
lenta u odio que escribe casi siempre en estas dos obras la
autora. Sintetiza ella misma este sentimiento en las
sigulentes palabras:
^Mird, La llteratura panamena. pfig. 199.
^•^Revllla, Panamfi literarlo actual, ptfg. 93«
. • • yo plenso que nlnguna obra grande puede 
hacerse sin sacrificios y que ningdn mal ni blen es 
eterno, y plenso, amando como el que m£s a ml Patrla 
que el Canal sf nos ha beneflciado, y que es una 
gran l£stima que esa obra tan grande est£ ensombre- 
clda por la avaricla de un pafs tan grande, al que 
yo mucho admlro,151
He aquf la rafz del confllcto que tanto llena de paname-
ffismo su novela La dofla del Paz: en esta novela plnta la
autora el deseo de los protagonlstas— panameflos y norte-
amerlcanos lnteligentes—  de encontrar una solucifln
.1usta al antagonlsmo que no deberfa exlstlr entre dos
gentes que Juntos realizaron empresas de tantamagnltud,
obras de titanes, en el pequeffo Istmo de Panamfi. Es Sste
asimlsmo, el eje de la visldn panamefla que penetra el
espfrltu de su obra Los Capelll.
^lcarta escrlta por Yolanda Camarano de Sucre a 
Mirna P£rez-Venero, 20 de diclembre de 1971*
5. Gil Bias Tejelra
Datos blogr£flcoa
Gil Bias Tejelra, uno de los muy escasos escrltores 
que viven de su pluma en Panam&, mlembro dlstlnguido de 
la Academia de la Lengua de Panamft, periodista y cuentista 
alabado por la crftica panameflh y extranjera por su 
elegancia de estilo, nacld en Penonomd, Panam£, en 1901.
A los cinco aflos quedo hudrfano, permaneciendo bajo el 
culdado de sus hermanos mayores y recibiendo una educaclfin 
elemental que £1 mismo enriquecld aprendlendo por cuenta 
propla el inglds y el francos, idiomas que maneja con 
soltura y que le han dado oportunidad de partlcipar como 
traductor oflcial de varlas entidades, Gracias a sus 
conocimientos lingUfsticos, pudo familiarizarse no s&lo 
con los cl£slcos Castellanos, sino tambidn con los ingle- 
ses.*52 Su cultura filoldgica se refleja frecuentemente 
en sus escritos, principalmente en su estudlo El habla del 
panameffo; ^53 en esta obra se vale de obras de Cervantes 
para demostxar el uso de algunas palabras espaflolas cuyas 
formas ha camblado el panameffo a lo largo de su hlstorla, 
Cervantes y Quevedo han dejado adem£s huellas indudables
■^^Alvarado de Ricord, Escrltores panameffos contem- 
porgneos. pggs. 34-35; Garcfa, Hlstorla de la llteratura 
panameffa, p£gs. 138-l4l; Mird. La llteratura panamefla. 
pgg. 184, 196.
ic-i
-^EJemplos de reflejos dlrectos en Pueblos perdldos 
se encuentran en las pgglnas 44 y 66, y en El habla del 
panameffo (Panamg, 1964), pggs. 184, 196.
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en sus obras. J
RamSn Jurado lo consldera precursor de los autores
que alzaron la bandera de la patria al surgir el nuevo
sentimlento naclonalista durante la dScada de los 30|
junto con los nuevos autores de ese entonces, Gil Bias
Tejelra conqUlstfi para el tema del campo panameffo "un
puesto notable y deflnltlvo en la llteratura naclonal. "155 
Rodrigo Mlr6 consldera que Gil Bias Tejelra es uno de los
mlembros panameffos del grupo costumbrlsta mejor dotado
literariamente, cuyos conoclmlentos de los cltfslcos
cuajados con las tradlciones llenas de lngenlo de su clu-
dad natal* Penonomg, se reflejan constantemente en su
obra.1-^
Se conoce en Panamfi a Gil Bias Tejelra no solamente 
por sus esfuerzos llterarlos, sino tamblSn por los cargos 
pflbllcos que ha desempeffado. Ha sldo diputado, embajador* 
mlnistro. Su perlodlsmo, salpicado por su flno y cltfsico 
sentldo del humor, y por su talento en el g^nero costum­
brista, es conslderado de alto nlvel artfstico en las 
letras de Panama,
■^^Garcla, Hlstorla de la llteratura panemeffa. pfig.139*
■^^^Jurado, "Itlnerario y rum bo."
1^^Mlr6, llteratura panmnefla. ptfg. 184,
157Alvarado de Rlcord, Escrltores panameffos contem- 
porflneos. pdgs. 34-35,
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Reseffa de la novela
Gil filaa Tejelra sabe cautlvar el Interns del leotor
desde el primer capftulo de Pueblos perdldos (1962), que
trata de los a/Tos novedosos de la construceidn del
c a n a l h a y  en ia novela una fusion artlstlca de flccl<5n
y de hi st or la*
La novela est£ dlvldlda con lndlcaclones temporales
blen deflnldas* En la prlmera parte resalta la hlstorla
tr£glca de Pedro Prest&n, mulato de Cartagena a qulen se
le atrlbuyd el lncendlo de la cludad de Coltfn durante la
revolucldn liberal de 1885* y a qulen plnta el autor como
vfctlma sacrlflcada a los Intereses politicos de los con-
servadores y de los llberales por culpa de los norte- 
1*59amerlcanos*  ^ Esta parte de la novela se desarrolla casl 
lndependlente de la trama prlnclapl, defecto estructural 
que lndlrectamente menclona Rodrigo Mlrd cuando dice que 
los "breves capftulos no se funden en un organlsmo." Mlrd 
consldera que esta novela es una de las obras de menos 
valor llterarlo de Gil Bias Tejelra:
Pueblos perdldos nacl6 al lmpulso del Concurso 
Ricardo Mlr4* Mlrfl. La"llteratura panameffa. p£g* 196.
^59su vlsldn anti-lmperlallsta esttf mltlgada por un 
sentldo de equlllbrlo muy julcloso, basado en lnvestlga- 
clones hlstdrlcas y no prlnolpalmente en paslones per- 
sonales, contrastando asl con el arte mucho m£s violento 
de Joaquin Beleffo*
6?
Tejelra, ameno escrltor, logra una y otra vez 
estampas anlmadas, pero la novela no cuaja# Sus 
breves capltulos no logran fundirse en un organismo. 
Y los personajes quedan apenas bosquejados. Muy 
pocos— la flgura de Goethals alcanza flrmes relieves 
--‘desplertan interes. Ninguna de las flcclones de 
Pueblos perdldos se aflrma de modo perdurable, nl 
la trama general, supera los llndes de una hlstorla 
coumdn. Literarlamente, es la mds ddbll de las 
obras del autor,*LC)U
Mlrfl repara que en Pueblos perdldos. "no faltan el 
ingenlero franco nl el mddico norteAo,1 lmpllcando lo 
poco original del autor en cuanto a lnvencldn de per­
sonajes en su novela hlstdrlca#^^
Ismael Garcia oplna que la novela de Gil Bias 
Tejelra es vallosa como documento histdrlco pero le 
atrlbuye debllldad a la estructura, o por lo menos, a la 
rapldez del relato, que cubre un perfodo muy agltado y 
rlco hlstoricamente en el desarrollo de Panamd#-^2
La valorlzacldn que hace Elsie Alvarado de HIcord de 
la obra de Gil Bias Tejelra encaja perfectamente con los 
elementos estlllsticos que se enouentran en su novela# 
Alvarado de Ricord oplna ques
"una gran eleganola estllfstica engalana todos sus 
escrltos# • • • Todo tema que su pluma aborde cobra 
un cardcter llterarlo agradable sobremanera# • • • 
su singular chlspa humoristlea da amenldad a su 
produccldn. • . . "163
l60Mir<5, La llteratura panamefla. pdg# 196. 
l6lIbld.. pdgs. 184, 196.
l62Gftrcla, Hlstorla de la llteratura panamefla. pdg.140.
•^^Alvarado de Hlcord, Esorltores panameflos contem- 
pordneos. pdgs. 34-35*
En Lima, Peril, se ha alabado de lgual manera "su call 
dad y elegancla estlllstica. Y en verdad, lo primero
que se puede notar en el estllo es la concision del 
esorltor. Sus conoclmlentos llngUfstlcos y flloldglcos 
son quizes los que le prestan esta sorprendente faollldad 
para encontrar la palabra adecuada en oada momento, El 
dlnamlsmo que le atrlbuye Ismael Garcfa al estllo del 
autor^^ seguramente brota de su vooabularlo fecundo que 
maneja muy efectlvamente,
A pesar de las faltas estructurales y las debllldades 
en las caracterlzaclones menclonadas, la novela deja 
huelias de lndlscutlble panameflldads "Las. • • p£ginas 
de la obra huelen a Panamfi y dejan al final el sabor "de 
la httmeda tlerra Istmeffa en el paladar. • • • Pocas veces 
un libro ha penetrado m£s profundamente en el dolor de 
la tlerra panameffa. . • •
•^^Luls Garnero Checa, "Los llbros y los dfas: Gil
Bias Tejelra y la novela panameffa," La estrella de 
Panama (1 de marzo de 1963), tornado de l£ Trlbuna (10 de 
febrero de 1962), Lima, Perif. El escrltor de este artf- 
culo oplna que la prosa de Tejelra es "transparente" y 
su narrativa, "llmpla."
^^Garofa, Hlstorla de la llteratura panameffa.p .140
1^^Luls Carnero Checa, "Los llbros y los diass Gil 
Bias Tejelra y la novela panameffa."
CAPITULO II
LA SEGREGACION BACIAL 
Y OTRAS INJUSTICIAS LEGALES
A pesar de que nuevas leyes y tratados y aun las nue- 
vas actltudes sociales de los zoneftas han camblado cier- 
tos aspectos soclo-econdmlcos que existfan en la Zona del 
Canal hasta la dficada de los 60,*1* todavfa subslsten los
•^ •Vdase J. Lloyd Mecham, Survey of United States Latin 
American Relations (Boston. 1965)* P^g. 3^; Biesanz, 
Panama v su pueblo. p£gs. 53. 71. 149; Marlise Simons, 
"End Looms for Zonlans* Way of Life," The Washington 
Post (1° de nov., 1971): "Aide Says U.S. is Ready for
Concessions in Panama," The New York Times (30 de nov., 
1971): "Jury Duty Asked In Canal Zone," The Miami Herald
(31 de marzo, 1972); C. L. Sulzberger, "Removing an Old
Blemish," New York Times (9 de abrll, 1972).
A causa de las reclentes negociaclones sobre el canal, 
una nueva atmdsfera de tension est& propagando la mutua 
sospecha entre panameflos y nortearnerlcanos en el Istmo. 
VSase por ejemplo: "Panama Head Warns U.S. of ‘Explosion,"
Miami Herald (16 de die., 1971); "Editorials: Reason and
not Passion is Key to Panama Treaty," Mlami Herald (29 de 
die., 1971): Prances B. Kent, "Odds favor New Canal Riots:
Panama Smolders Against U.S.," Latin American Times (9 de 
enero, 1972); "Snags Stall Negotiating on Canal," Miami
Herald (2 de feb., 1972); "Panama Restless on Talks,"
Miami Herald (10 de feb., 1972); "New Treaty on Panama 
Canal Possible, Congressman Says," Miami Herald (24 de 
feb., 1972); Prances B. Kent, "Deadlock on Canal: Little
Hope Held for U.S.-Panama Solution," Los Angeles Times 
(26 de feb., 1972); Don Bohnlng, "New Canal Pact Remote 
as U.S., Panama ‘Harden*", Miami Herald (27 de feb., 1972).
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rasgos estructurales fundamentales del slstema de castas 
normalizado por la "Lista de Oro" (Gold Roll) y la "Lista 
de Plata" (Sliver Roll). Estas nomlnaciones arrancaron 
del antlguo slstema de pago usado durante la construccldn 
del Canal, cuando a los norteamerlcanos, generalmente los 
especlallzados o profeslonales, se les pagaba en moneda 
de oro y a los obreros panameRos, a los negros antillanos 
y a otros lberoamerlcanos se les pagaba en moneda de plata 
La dlferenclaclbn se extendl6 £ todas las facetas sociales 
de la Zona, deflnlendo as£ un slstema de castas, con- ele- 
mentos vlslblemente parecldos al slstema de segregaciSn 
racial que existla en el Sur de los Estados Unldos, segfin 
veremos despuSs. Las caracterfstlcas m&s obvlas de este 
slstema conslstlan en la forzada separacl6n flslca de las 
razas (norteamerlcanos blancos de todos los dem&s) en todo 
momento poslble: en los comlsarlatos (tlendas en la Zona)
en los clnes, en las escuelas, en los cuartos de baRos de 
los lugares donde forzosamente tuvleran que convlvir las 
razas, en las fllas del correo, y hasta en las fuentes de 
beber agua. Orlglnalmente, la creacl6n de este slstema
2
Roy S. Bryce-Laporte, "Crisis, Contraculture, and 
Religion among West Inidans In the Panama Canal Zone,"
A fro-African Anthropology: Contemporary perspectives,
ed. Norman E. Whitten, Jr. and John F. Szwed (New York, 
1970), pfig. 104, en adelante cltada "Crisis, Contraculture 
and Religion."
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se expllca en parte por la presencla de un gran ntimero de
sureflos de los Estados Unidos entre los prlmeros resi-
dentes norteamerlcanos de la Zona. Pero muchos otros
norteamerlcanos se adaptaron al slstema a causa de la
etnoeentrlcldad y de la "mentalldad estrecha," defectos
que no se llmltaban a los sureftos. La polftlca que
moldearon se adaptd a la segregacldn, y a la discrlmi-
nacldn social y econdmlca, evidentemente por razones
b£slcamente raclales.-^ La socledad segregada que exlstfa
en la Zona del Canal en 19^6, descrlta por John y Mavis
Blesanz en Panamfi £ su pueblo.** es tfplca de la que
aparece en las novelas canaleras que tratan de las
dScadas de los 40 y los 50 y antes:
Cuando visltamos a la Zona por vez primera, en
1946, los empleados de la ndmlna de plata y sus 
families formaban un ej£rcito de intocables, 
segregados de los norteamerlcanos de la Zona en 
todos los aspectos de la vlda. Pertenecfan a una 
casta Inferior, dentro de un slstema de segregacldn 
racial como la /sic/ del Sur de los Estados
3B1 esanz, Pnnftin& % su pueblo, p&gs. 44,53* 62, 66;
Sanchez, "Sentldo general," p£gs. 13-18.
Aunque el problema racial en Panam£ no se llmlta, 
como en Las Antilles, al negro y al mulato, pues en 
Panam& no hubo la extlncldn total del indlo, como 
generalmente acontecid en algunos pafses del Carlbe, 
en los centros urbanos cerca de la franja de la Zona del 
Canal, es la ascendencla racial del negro y no la del 
lndlo, la que m&s amarga las relaciones entre los 
panamefTos y los zoneftas.
**Esta obra fue publlcada prlmero en inglds en 1955* 
Colombia University Press, New York.
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Unldos y mAs penetrante aun que la que se encuentra 
en el corazftn de Mislslpf. En muehos casos, su pasa 
era de la fcereera o la cuarta parte de lo que 
reclblan los trabajadores de los Estados Unldos que 
desempeflaban prActlcamente la mlsma labor. El 
mAxlmo a que podlan asplrar era muy bajo. SI no 
vlvlan en sobrepobladas vlvlendas de PanamA, vivlan 
en poblaclones segregadas de la Zona, hacfan sus 
compras en tlendas separadas, bebfan coca-colas y 
velan pelfculas cinematogrAfleas en dlstlntos clubs 
tenfan dispensarlos y salas de hospital y horas de 
consulta distlntas. asistfan a escuelas separadas. 
bebfan agua en fuentes destlnadas sdlo a ellos, y 
hasta poco antes de nuestra llegada hacfan cola 
ante ventanlllas separadas para comprar sellos de 
correo."5
Roy S. Bryce-Laporte describe en pocas frases el 
slstema racio-soclal zonefta que exlstfa todavfa en los 
affos antes del nuevo tratado entre PanamA y los Estados 
Unldos de 1955» el cual esbozd las reformas que se 
aveclnabans
The Zone situation was a quasi-caste system; its 
strata were rigid and the relationships between 
them were stable and asymetrical. Every white 
American was ascribed at birth or upon entering the 
Zone as superordinate over every colored person, 
regardless of nationality, age, years of service, 
sex and the like.6
La obra sociologies de Bryce-Laporte, de los Blesanz 
y de otros autores da testlmonio de clertos aspectos
^Blesanz, FanamA £ su pueblo. pAg. 62.
^Bryce-Laporte, "Crisis, Contraculture and Religion," 
PAg. 105.
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sociales que aparecen, formando una corrlente b&slca, en 
las novelas canaleras, especlalmente en las de Beleflo. 
BelePIo no conocla la labor socloldglca de los Blesanz 
cuando escrlblG sus novelas oanaleras; por lo tanto, las 
verdades sociales que aparecen en ellas, autentlcadas si 
leemos los estudlos clentfflcos de los Blesanz, demuestran 
el sagaz poder de observacl6n de este escrltor, Debemos 
seHalar, sin embargo, que algunas sltuaclones sociales 
del Istmo no son presentadas por Belefto y otros autores 
canaleros objetlvamente. Con la excepciSn de Yolanda 
Camarano de Sucre, y qulzfis de Gil Bias Tejelra, podrlamos 
lnclulr a los novellstas canaleros entre los escrltores 
que, segfin los Blesanz, se aprovechan del apaslonado 
nacionallsmo panamefto para crltlcar, a veces InJustamente, 
a los zoneltas y al gobierno nortearnerlcano en la Zona,7
Una de las facetas raclales con que se preocupa 
Belefto es el choque social que trajo la imposlclGn de la 
segregacltin legallzada en el Istmo, donde anterlormente
O
habfa existldo una visldn m£s liberal de la raza. Los
^Entrevlsta con Belefto, Panama, agosto, 1970; vdase 
Blesanz, Panam& y su pueblo, pkgs. 1^4-1^6.
Q
°"Cuando el prejulclo racial se ejerce en relacl6n 
con la aparlencla, es declr cuando se toman como pretexto 
para sus manlfestaclones los rasgos ffslcos del lndlvlduo, 
es 'prejulclo de maroa1: • , , • Cuando, aun sin exlstlr 
dlferenclas externas, basta la suposlcldn de que el lndl­
vlduo desclende de un determlnado grupo dtnlco para que 
sufra las consecuenclas del prejulclo, se le oonooe como 
'prejulclo de orlgen1; es el caso de Estados Unldos,"
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panameffos fcodavla recuerdan la segregacldn legal y 
reslenten la arrogancla del amerleano al lmplantar tal
Juan Comas, Relaclones Interraclales en Am&rlca Latina: 
1940-1960,(MSxlco, 19^1), p^gs. 29-30.
En un estudlo de la traduocldn lnglesa del llbro del 
holandSs Hermannus Hoetlnk, De gespleten Samenlevlng In 
het Carlblsoh Gebled (Assen: Van Goreurn. 1962). (Two
Variants In Carlbbean Race Relations, traducldo por Eva 
M* Hooykaas), Peter Dodge explica las causas poslbles de 
las dlferenclas en visldn racial entre los latlnoamerica- 
nos y los estadounldenses y otros grupos de simllares 
oomposlclones raclales: "On the basis of the decisive
criterion of the permissibility of Intermarriage, Hoetlnk 
draws a distinction between the lands of Iberian heritage 
where a significant degree of acceptance of mulatto (but 
not Negro) partners has been observed, and the lands of 
"West-European" heritage— Anglo-Saxon, Dutch and French—  
where the line Is drawn between those who are regarded 
as white and all the others* How to account for this 
dlfferentlatlon? Ultimately, Hoetlnk argues, on the 
basis that the "somatic Ideal-Image" of the Iberians, 
reflecting their own relatively dark appearance, could 
not categorically exclude those whose appearance was 
virtually Indistinguishable from their own*" Comparative 
Racial Systems In the Greater Caribbean. Publication of 
the Institute of Latin American Studies, School of 
International Affairs, Colombia University, sin fecha, 
p£g. 249.
Una expllcacldn que quizes no tenga tantas deblll- 
dades como la anterior, se reflere a las tradlclones 
sociales y rellglosas de Espafla, donde la Jerarqufa 
social y rellgiosa tuvo gran lmpacto, afectando asf el 
estado de los esclavos en Hlspanoamdrlca: "But In
Iberian America the major rationale of slavery had been 
established for hundreds of years, and the Enlighten­
ment had a much more superficial Impact* The profundity 
of the unquestioned class differentiation between the 
land-owing elite and all the rest of the society (which 
thereby absorbed phenotyplcally distinctive elements In 
Into an undifferentiated mass) made It unnecessary to 
think In terms of racial categories In order to legl- 
tlamte the system of social stratification* Hence, It 
was possible to recognize to a much greater degree than 
was true In the north the moral personality of the slave, 
as was evident In both religious and legal provisions. 
Even after emancipation, the salience of class differen­
tiation served to mask racial distinctions*"
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slstema en su pafs.^ La crftlca de la segregacidn racial 
y cultural es constante en las tres novelas canaleras
Dodge, Comparative Racial Systems In the Greater 
Caribbean, pgg. 258.
A esta orlentacidn JerArqulca se reflere Alfredo 
Castlllero Calvo: La concepcidn soclo-racial panamefla
en el slglo XVIII todavfa cargaba lnsplraclones "en el 
modelo Estamental. ordenamiento Jurfdlco de la socledad 
basado en una concepcldn organlclsta y bloldglca segdn 
la cual la dlferenciacidn de funclones constltuye el 
fundamento del buen orden social. A cada drgano del 
cuerpo social le correspondfa una funcldn especfflca: 
a las vfsceras un papel muy, muy dlstlnto al de las 
extremldades y vlceversa. La estructura Esfojunantal. 
cuyas rafces hay que buscarlas en la Edad Media y que 
todavfa conservaba vlgencla aunque cada vez m&s palIda 
en la Espafta del XVIII, aslgnaba a cada grupo social 
para el correcto ordenamiento y marc ha de la socledad 
una mlsldn especfflca, fuese esta la de dlrlglr, pro- 
duclr, comerclar, etc." Dr. Alfredo Castlllero Calvo, 
Los negros y; mulatos llbres en la hlstorla social 
panamefla ■. ( PanamA. 1969). p&gs. 32-33*
En los Estados Unldos, ocurrlo algo opuesto a lo 
que expllcan Peter Dodge y Castlllero Calvo: para
raclonalizar el nlvel social del esclavo en momentos 
cuando las Ideas lgualltarlas del Slglo de las Luces 
afectaban las estructuras sociales en los Estados 
Unldos, una desigualldad tenfa que crearse, respaldada 
por "verdades clentfflcas" y no morales nl sociales.
La esclavltud, para poder contlnuar, tenfa que encon- 
trar su raclonallzacldn en hechos "lndlscutlbles", en 
la "lnferlorldad" lnherente de la masa negra. Peter 
Dodge, Comparative Racial Systems In the Greater 
Carlbbean. p^gs. 2^7-2^5. El slguiente comentarlo apoya 
esta teorfa: "It Is not surprising that abolition
easily creates the need to substitute a mythical racial 
Inequality for the previous legal Inequality." Magnus 
M'drner, "The History of Race Relations In Latin America. 
Some Comments on the State of Research." Latin American 
Research Review. Vol. I, No. 3 (1966), ptfg. 33.
Otra explicacl6n propuesta poi* Marvin Harris y 
expllcada por Peter Dodge, de las bases de las dlfe- 
renclas entre el slstema prejulclal en los pafses de 
tradlcl6n lbSrlca y los Estados Unldos es la slguiente: 
"In the absence of a large number of poor whites, the 
Brazilian planter was obliged . . .  to venture beyond 
the purely European population In order to fill indis­
pensable functions Involving trust and responsibility
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de Belefto^0 y tambldn lo es, aunque menos directamente, 
en las otras novelas canaleras.
In the plantation society. It was the mulatto freed- 
man who provided man-power for the maintenance and de­
fense of the slave system, as overseers, Indlan- 
fighters and enslavers, hunters of fugitive slaves, as 
well as In other, Independent roles such as ranch hands 
and suppliers of foodstuffs. The great division, then, 
was between the free population, white and mulatto, as 
against the mass of the Negro salves. . . .  The sharp 
class division that accompanied this order both masked 
colour discrimination and made It unnecessary. In the 
United States, on the contrary, the mulatto freedman 
found himself largely suppressed by the mass of poor 
whites, who, to take up a familiar argument, found 
colour differentiation their principal basis for self 
esteem If they were not employed in the supervisory 
roles within the slavocracy." Dodge, Comparative 
Racial Systems In the Greater Carlbbean. pfigs. 255-256. 
En el estudio de Castlllero Calvo las slgulentes frases 
estdn relaclonadas a las anterlores teorlas: "SI, por
una parte, al tomar libertad, los negros y mulatos 
quedaban automfiticamente convertldos, merced a su 
nuevo status Jurfdico y social, en potenolales candida­
tes a las vacantes que por su inferlorldad numdrlca no 
podfa cubrlr la mlnorfa blanca; por otra, el progresivo 
"emblanqueclmlento" de sus descendlentes lrfa atenuando 
las restrlcciones y desartlculando el sentldo original 
de la division en castas." Los negros £ mulatos llbres 
en la hlstorla social panamefla. pdg. 4.
Todavfa queda otra teorfa que pretende expllcar 
la evolucion de sistemas raciales menos rfgldos en 
Hispanoamdrlca, y es la falta de mujeres europeas en 
las socledades agrarlas de los espaffoles en America.
Los hiJos, de mezclas raciales, heredaban posiciones 
mucho mds ventajosas que los hijos ilegftlmos en los 
Estados Unldos, donde la colonlzacidn se formd por 
families enteras y donde el hijo legftimo era, conse- 
cuentemente, bianco y heredor de la posicldn social y 
racial de su padre. (A pesar de que en el Carlbe no 
habfa gran ndmero de mujeres europeas, los hi Jos mula­
tos de los blancos no heredaban allf fdellmente la 
propiedad dentro del slstema agrario; este heoho lo 
explica Peter Dodge por la ausencla de los dueffos de 
las plantaclones y su orlentacl6n metropolitans y 
transltorla.) Dodge, Comparative Racial Systems In the 
Greater Caribbean, pdg. 26>0.
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La segregaclfin racial aparece en Luna verde con el 
ingreso de Ramdn de Roquebert, el protagonista, en la
^Jules B. Billard, "Panama, Link Between Oceans and 
Continents,” National Geographic. Vol. 137 (marzo, 1970), 
pdg. 404; Pleury, ”Cinq Romanciers,” pdg. 154.
Ciertos hechos prohiben que en Latinoamdrlca los ' 
prejuicios florezcan violentamente en sistemas legall- 
zados de discriminacidn racial. Esto lo explica Magnus 
Mttrner: ”, • • as I see it, the vagueness and complex-
ity of ethnic terminology in Latin America, produced 
by the general awareness of the reality of race mixture, 
is a strongly positive factor. As long as this nomen­
clature remains complex, ethnic discrimination will be 
difficult to carry into effect; even though prejudice 
is not lacking." Race Mixture in the History of Latin 
America (Boston, 1967), pag. 1487 en adelante citada 
Race Mixture.
^°E1 enfoque racial que existe en tantas partes 
de las novelas de Belefto, junto con otros puntos re- 
lac ionados, lo comenta la slguiente opinidn: "• • • su 
novela, orlentada hacia la definicidn del hombre pana- 
meno al plantear el conocimlento de su destlno, plantea 
cuestlones que son comunes a otras latitudes. Fdcil 
comprender, pues, el interns que logrd despertar en el 
certamen centroamericano. La Zona del Canal por otra 
parte, territorlo enclavado en el corazSn de la Repd- 
bllca de Panamd, rico en conflictos de fndole racial 
por razOn de la brutal dlscrlmlnacidn representada por 
el rol de plata y el rol de oro, expresldn ademas del 
fendmeno polltlco-econdmico del imperlalismo, ofrece 
una temdtica que forzosamente tiene que encontrar eco 
en los pueblos de este contlnente, los cuales en una u 
otra forma reslenten en carne propia su vlgencia.”
J. M. S. B,, "Llbros recibidos."
Belefto no nlega el dnfasls racial que existe en 
sus novelas canaleras; sin embargo, parece preocu- 
parse de que el pdbllco interprete su protesta antl- 
lmperlalista como simple protesta racial, y no como pro­
testa contra in just Idas que sufren los panameffos en 
cuestlones de derechos humanos sobre todo. Dentro de 
estos derechos humanos cabe lo racial, pero no es dnico, 
ni siqulera esenclal, segdn lo express 51, para pro- 
testar contra las lnjustloias de los Estados Unldos con­
tra los panameftos. Entrevista con el autor, junlo de 
1971.
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cultura zonefta y en el slstema de castas de "Gold" 
y "Silver Roll"; los trabajadores son dlvldldos por los 
norteamerlcanos segfln su "mlto de seres superlores" 
que, como tales, les permlte viaJar como hombres mlentras 
que los latinos, como no son cludadanos de los Estados 
Unldos, viaJan incdmodos en furgones para ganado. La 
divisldn racial se mantlene en todas las facetas grandes 
y pequeflas de la vlda cotldlana de los hombres, en todos 
los lugares donde tlenen que convlvlr— en las fuentes 
de beber agua, en los restaurantes, en los clnes, en los 
comlsarlatos. Hay comunldades para los negros y latinos 
y barrios separados para los blancos. "Es rlgurosa la 
segregaci6n. El negro y el latino no pueden convlvlr con 
ellos. Es un pecado mortal. En la Zona del Canal el 
gringo es tabtf, el latino es su vasallo y el negro su 
esclavo."^ La humlllante dlscrlmlnaclon se practice
Beleffo, Luna verde. p£g. 18.
BeleHo menclona en otras partes de Luna verde la 
dlscrlmlnacidn rfgida ejerclda en la Zona del Canal.
Vdase Sfinchez, "Sentldo general," pags. 16-17.
Sobre las manlfestaclones de un sentlmlento de 
superiorldad de parte de los zoneftas, escribe George 
W. Westerman en un panfleto tltulado Puntos senslbles en 
las relaclones entre los Estados Unldos $  Panam& (Panam£. 
J-^ 52), pdgs. 4-5: "Se ha hecho patente que la mentalldad
y actltud del norteamerlcano comiln, especlalmente en la 
Zona del Canal, es enemlga. . . .  Las actuaclones cotl- 
dlanas de muchas autorldades hacla los obreros y la 
actltud "Mucho-mejor-que-usted" de los resldentes norte­
amerlcanos hacla sus veclnos no norteamerlcanos en la 
Zona del Canal y a travSs del llmlte en Panama, tral- 
cionan la letra y el esp£rltu de la amlstad lnterameri- 
cana dlsmlnuyendo su efecto y generando el rencor.
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12 nen las lgleslas, en los cementerlos, J en la cdrcel
y hasta en la admlnistraclfin de justicla:
Los zonians dominan toda la vlda en el Canal* Son 
ellos que le niegan todos los prlvileglos a los 
crlollos y panameflos, los que dlviden los comisa- 
rlatos en blancos y negros, los que en las oficlnas 
dlviden el personal en U.S. citizen y local rates.
Y los que en nombre de la segurldad y eflciente 
funcionamlento del Canal, envlan a Gamboa a todo 
el que infrinja las leyes zoneltas y que no siendo 
bianco norteamerlcano, est§ lmpedido para defen- 
derse con ventaja,1^
La segregaclSn no se practlca solamente debldo a la 
raza slno por causa de la naclonalldad, hecho que susclta 
el desarrollo en las novelas de los sentlmientos de los 
panameflos blancos ante la segregacldn.^-* Para el pana- 
meflo bianco sin lnfluenclas polltlcas o sociales casl 
es lmposlble llegar a ser considerado como igual por el
En resumen la Zona del Canal results un parafso para 
los norteamerlcanos y los pocos escogldos mientras que la 
mayorla de los panameflos y los negros antlllanos (trafdos 
estos dltimos al Istmo por mlllares por el gobierno norte- 
americano para que dleran su sangre y energfas en la 
construcclfin del Canal) son conslderados inferiores en 
aptitud, habilldad e inlclatlva a los ciudadanos norte- 
americanos blancos asl como ignorantes, ineflcientes e 
indolentes en comparacitfn con el obrero comdn cauc5slco."
12Beleffo, Curundfl. pdg, 209,
^3ibld.. pdgs, 25-26; Luna verde. pdg, 100,
"Sent
•^^ Beleffo, Luna verde. pdg, 18,
Beleffo, Gamboa Hoad Gang, pdg, 89. Vdase Sdnchez
grupo zonelta. 0 sea que el raclsmo americano, en 
clertos lnstantes, tlene mfis de persecuclCn colonial; 
es el tlpo de discrlminacl6n que predomina en Luna verde 
cuando el prejulcio racial zonelta se dirige hacla el 
panameffo bianco. El prejuicio racial de los americanos 
hacla los panameffos blancos o latinos se basa en parte 
por su lgnorancia de lo que es esa raza. En Luna verde. 
cuando el americano George le escribe a su madre en los 
Estados Unldos que se va a casar con una panamefla* se 
slente obllgado a hacer una larga apologia de los latinos 
explicando que no son negros como lo quleren creer en su 
estado de Virginia.^
De la trllogfa canalera de Belefto es en Curundfl que 
se destaca mfis el tema de la segregacldn legalizada que 
exlstfa en la Zona. En esta obra, ademfis, basdndose 
Beleffo en observaclones proplas y experiencias personales
logra apoderarse de la metgtfora y del simile para realzar
IBel slgnlflcado racial y socloldgico. Por ejemplo,
•^Este punto est5 socioldglcamente respaldado por 
John Blesanz* y se desarrollar£ en el Capltulo III. 
Blesanz, "Inter-American Marriages," ptfg. 44.
Beleffo enfatlza este aspecto en Luna verde cuando 
deolara: "No lmporta raza y color. El dnlco que en
la Zona tlene prlvilegio es el gringo. Venga de donde 
vlnlere." Luna verde. pfig. 22.
^Beleffo, Luna verde. p£gs. 205-206.
18E1 uso frecuente de met&foras no es del agrado de 
todos los crltlcos. He aqul lo que escribe uno de ellos: 
En Luna verde existe "• • • el abuso de la met£fora, 
defeotos que“hacen pesada su lectura y desvlrtdan los
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cuando Beleffo escribe: "La fila es larga como la reveren-
19cla de un antlllano vleJo," 7 su expreslfin tlene como
base una observacldn captada tamblSn por los esposo
Blesanz en su estudlo socloldgico:
Los antlllanos vieJos se enorgullecen de ser 
pladosos, llmpios, respetables* sobrlos* honrados* 
lndustrlosos, filosdflcos, obedlentes a la 
autorldad y leales a sus patrones— “mulas fieles, 
por mucho que nos pateen," como lo expresd uno de 
ellos, Les alarma la "lrresponsabllldad," la "falta 
de decoro" y la "degeneracldn" que ven en muchos de 
los descendlentes Jdvenes de los inmlgrantes.20
Uno de estos antlllanos respetables, aunque de la
nueva generacldn, resulta ser una figura muy lmportante
en la novela Curundfl: Salvador Brown, "devoto fandtlco
de la fe evangellsta, slempre se creyd con autorldad
dlvlna para ensayar la conqulsta espirltual de los
Catdllcos"; lo habfa becado una congregacldn bautlsta
para estudlar en un semlnario en los Estados Unldos para
proptfsltos del autor. Nos parece encontrar influencia 
en esta novela, preclsamente en lo que conclerne al uso 
exceslvo de la metgffora, de clerta escuela novelfstlca 
que hace algunos affos florecid en el Ecuador* pero que 
ya ha perdldo vlgencla continental." J,M,S,B,"Llbros 
reclbldos," pdg. 6.
Zenalda PSrez de Sdnchez ha preparado una llsta 
cuantlosa de metdforas que Beleffo usa en Luna verde. en 
Curundfl y en Gamboa Road Gang. Ademds, muestra otros 
us os podtlcos dentro de las novelas, como las repet1- 
clones, Cree ver Sdnchez lnfluenclas de Josd Eustaclo 
Rivera en el estllo de Beleffo, "Sentldo general", pdgs, 
33-38, 51-5^» 6^-65.
19Beleffo, Curundfl. pdg, 12,
^°Blesanz, Panama £ gu pueblo, pdg. 252.
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predlcadores de color.2  ^ Beleffo se aprovecha de una 
dispute rellglosa entre Salvador y Ruben Galv&n, el 
Joven protagonlsta de Curundfl. para exponer vivamenfce el 
deapreclo que slente este joven hacla el slstema legal 
de discriminaclfin y segregaciSn. RubSn agriamente le 
suglere al evangelists que, en vez de "rescatar almas 
para el Seffor," Brown deblera mejor rescatar el Silver 
Roll del Gold Roll.22 Al atacar Brown algunas costumbres 
y tradlclones catClicas, GalvAn le responde que a pesar 
de algunas falias, en su lglesia existe "la llbertad 
de color," lo cual segfln 61, Salvador Brown no puede 
afirmar de su lglesia protestante: " . . .  los protes-
tantes negros en los Estados Unldos, no pueden entrar 
en las lglesias protestantes de los gringos blancos.
Por eso tu rellgldn nunca sera mejor que la mla. . . . "23
Es preclsamente este punto el que qulere llustrar 
el autor cuando Red Box lleva a Rub6n a la lglesia 
protestante de los blancos. Red Box, en Curundfl. asf 
como ^td en Gamboa Road Gang, es el negro mds autflntica- 
mente rebelde frente a su sltuacifln, debldo a que no 
qulere aceptar que es negro, y se hace el que no entlende
2 "^Beleffo, Curundfl. pdg. 23.
22Ibld.. pdg. 25.' 23Ibld.. pdg. 192.
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Ins leyes raciales de la Zona, aunque algunas de ellas no
seen leyes escrltas, En su terquedad contra su condlcldn
social y racial lnslste en llevar al Joven Rubdn Galvdn*
blen moreno, aunque no del todo negro, a la lglesia.
El pastor protestante lo trata con fineza, pero le acon-
seja que no inslsta en quedarse. Prente a un bello
vltral que muestra la lraagen de Crlsto, son brutalmente
maltratados RubSn y Red Box:
Rubdn slnt 1(5 que el rumor de la lglesia anglicana 
le recorrfa las espaldas como escalofrros. Desde 
el fondo de aquella lglesia, toda llena de la 
lmagen de un Crlsto bueno y manso que ama a los 
hombres, se dejan olr comentarlos y Rubdn los ve 
surglr desde el fondo mlsmo de los brazos de 
Crlsto. Altos, rublos, vestldos con sus ropas 
de domlngo. • . . Nunca antes. • . RubSn Galvdn se 
vlo tratado de una manera mfis salvaje. No hubo una 
palabra. Nl un lnsulto. Todo fue en silenclo, 
como se debe proceder, con respeto, a la puerta de 
una lglesia, en donde Crlsto extlende sus brazos 
de amor a los hombres. . . .  Los putTbs cayeron 
sobre ellos con violencla repetlda. Fueron maza- 
zos que lo hlcleron doblar sobre el plso. Desde 
el suelo slntld los lindos zapatos domingueros que 
lo pateaban con ferocidad.2^
Con la escena vlolenta que se desata en esta lglesia, 
Beleffo qulere dramatlzar lo que ya hablan arguldo sus 
personages— que la religldn norteffa querla convertirlos 
para que fueran sumlsos a las Ideas polftlcas amerlcanas 
y al slstema de segregacldn racial, en nombre de Dlosj 
la reslgnacl!h era para que la practlcasen sdlo los de 
abajo. La sumlsldn rellglosa era una trampa sutll
2^Ibld.. pdg. 209.
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preparada por una socledad que basaba sus valores reli-. 
giosos en un pragmatlsmo lmperiallsta, social y econfimico. 
Estas dramatizaciones dlrectas de la segregacldn racial 
no aparecen en las novelas de C a n d a n e d o , 2 ^ Ozores, o 
Camarano de Sucre, y una mencidn en la novela de 
Tejelra apenas describe lo avasallador del slstema de 
segregacidn: "La segregacidn era completa, pues se
extendfa de las ventanillas de pago a los lugares de 
diversion, restaurantes, estaciones y hoteles." Sin 
embargo, la discrlmlnacldn aparece bajo otros enfoques en 
estas novelas. Casl todos los autores desarrollan el . 
tema de la discrlmlnacidn zonefta en los salarlos, men- 
cionan frecuentemente los comisariatos, e Incluyen la 
Injustlcla jurfdlca zonefta en sus protestas sociales. 
Tambidn hacen uso de la naturaleza para reflejar ciertas 
realldades sicoldgicas y sociales; o sea que la natura­
leza cobra lmportancia slmbdllca.
25l o s caracteres de Candanedo no representan tanto la 
raza blanca, negra o India, sino m&s bien representan o 
pertenecen a uno de dos grupos— los opresores y los opri- 
midos— y estos grupos no est£n divldidos sdlo raclalmente 
en L& otra frontera. Ademds es solamente la primera parte 
de l£L otra frontera que trata de la Zona en tlempo de su 
construccldn; en el resfco de la novela, el fondo geogrfi- 
fico son las grandes tlerras bananeras del norte de la Re- 
pdbllca, en Chiriquf, donde si no exlstfa la segregacldn 
legalizada, era entendida y aceptada por costumbre sin la 
rlgidez legalizada de la Zona.
Sobre la segregacldn en las bananeras escribe Sheldon
B. Llss que sf se ejercfa en Chiriquf. The Canal: Aspects 
of United States-Panamanlan Relations (Notre Dame, 19o7), 107*
2^Tejelra, Pueblos perdldos. ptfg. 1?6.
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Los salarlos
El tdpico de la dlscrlminaoldn politico-racial
extendlda a los salarlos que se ganaban en la Zona y a
los trabajos llmltados que se les permltla ejercer hasta
a los panamenos mds lddneos aparece frecuentemente en
las novelas canaleras,^? en otras novelas sociales, y
en panfletos politicos, David Francisco Turner Morales
escribe en uno de estos panfletos sobre el problems en
tdrmlnos bastante amargos:
iQud le ha tocado al obrero que oon su sudor y 
sacrlficlo construyd el Canal? Un salario de 
hambre y dlscrlminacldn; el trabajador panameffo 
perclbe £sic7 todavfa un salario dos y tres veces 
Inferior al que reclbe un zonlan, el rublo 
lnsolente.20
Ernesto Castlllero Pimentel, uno de los mas reconocldos 
hlstorladores de Panamd aborda este mlsmo tema para 
comparar los salarlos modernos de los zoneltas con los
27'Algunas menclones dlrectas de los salarlos en la 
Zona se encuentran en Luna verde. pdgs. 99, 102, 121;
Puente del mundo. pdg. 332; Pueblos perdldos. pdg. 16 •
OQ
fc°Davld Francisco Turner Morales, EJ, crimen de los 
yanculs en Panamd: Hespuesta & HQ arenoclda (Panamd. 196*0,
pdg. 14,
Segfln el tratado de 1955 debid entrar en vigor un 
solo tabulador bdslco de salarlos en 1957, pero lo proble- 
mdtlco de la implantacldn causd predlcclones peslmlstas, 
como por ejemplo la de los Blesanz, Panamd £ su pueblo, 
pdg. Sin embargo, muchos panameflos aparecen traba- 
Jando cada dla mds en poslclones tradlolonalmente desem- 
peffadas por norteamerlcanos. Es tlplco el artlculo de 
perlfldlco "First HP Man Becomes Admeasurer for P.C."
(BP es Bepdbllca de Panamai P.C. es Panama Canal Company). 
star and Herald (25 de feb., 1972).
de los panameflos que trabajaban en la Zona en el perfodo 
que cubre la accldn de Luna verde y las otras novelas 
canaleras de Beleffo, Los panameffos todavfa segufan 
atados a una escala de salarlos que rigid durante la 
construccidn del Canal en 1903,^ Ozores se reflere 
preclsamente a este problema cuando uno de sus personajes 
norteamerlcanos admite que algunos panameffos ganan muc.ho 
menos que los norteamerlcanos que "no son mejores obreros 
nl trabajan mds."30
No obstante las apaslonadas oplnlones sobre el 
slstema de pago zonefta, ninguna de las novelas canaleras 
menclona dlrectamente lo que muchos lstmeffos afirmabans 
que los mismos politicos panameffos que condenaban pdblica' 
mente a los norteamerlcanos en la Zona, pedfan a las 
autorldades en prlvado que no elevaran los salarlos 
porque esto creaba el descontento entre sus proplos 
trabajadores.^
29pong, "Amblente moral y social," pdg.
3°0zores, Puente del mundo. pdg. 332.
31Blesanz, Panama £ su pueblo, pdg. 65, 1^6.
87
El oomlsarlato
A pesar de la crltica contra la divisl8n racial de 
clertas facilldad.es pdbllcas de la Zona, los comisariatos, 
aunque del "Silver Roll", eran para muchos panameffos una 
bendicldn econdmica. Estas tiendas vendfan productos 
extranjeros y naclonales a preclos, por lo general, mucho 
mffs bajos que los de la Repflblica. En ellos se podfan 
consegulr algunas mercancfas y comestibles que no abun- 
daban en la cludad, y clertos productos naclonales, como 
el azucar, se vendfan mffs barato en los comisariatos 
zoneftas.32
Para comprar en los comisariatos, los panameffos tenfan 
que trabajar para el gobierno norteamerlcano o sus fuerzas 
armadas, Aunque en las bases milltares que tenlan comi­
sariatos, llamados PX (Post-Exchange), no existfan barreras 
raciales, en los de la Panama Canal Company, la divisidn 
era estricta, Los miembros del "Silver Roll" no podfan 
entrar en los comisariatos del "Gold Roll" para comprar.
Sin embargo, los del "Gold Roll" sf podfan tedrlcamente 
comprar en el "Sliver Roll" por cualquier razdn. Con el 
tratado de 1955, fueron abolldos totalmente los comi-. 
sariatos del "Sliver Roll".-^
32ibld,. ptfgs. 8^-86, 20?.
33En el artfculo 12 del Tratado de 1955* Dldgenes A, 
Arosemena G,, Documentary Diplomatic History of the Panama 
Canal (Panamtf, 1961), p<5g, 484,
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El coralsarlato, institucldn que tocaba las vldas 
dlarlas de los panameflos que trabajaban en la Zona 
aparece constantemente en las novelas menclonadas en el 
primer capftulo de este estudlo. Era tanta la vigencia 
de los comisariatos en la vida diaria de los zonettas que 
Beleffo resume la Zona entera con esta definlcidn: "La
Zona del Canal es 'gringos*, dinero y comisariatos."3^
En cuanto al sentlmlento hacia los comisariatos 
expresado en las alusiones a ellos en las novelas canale­
ras, es Importante seffalar que casl todos los comentarios 
de los autores est£n recargados de ironfa y crftlca hacla 
los establecimientos segregados de la Zona,^ blen que los 
caracteres, como gente del pueblo, no siempre expresen 
la mlsma actltud que el autor, Por ejemplo en Puente del 
mundo un policla se lamenta de que ya se le haya acabado 
• • • "El Silver Roll, el Comisarlato, las horas extra, 
la plata en abundancia. . ,"36 gn general, como dice un 
personage de Gil Bias Tejelra: " . . .  los mfis conformes
se sentfan compensados por el derecho a comprar en los 
comisariatos, • ,
•^Stfnchez, "Sentido general," pfig. 36,
Hay numerosas menclones de los comisariatos en Luna 
verde; por ejemplo: p£gs. 19, 21, 30, 35*
35por ejemplo, Beleffo, Luna verde, pfig. 26: "— Seis
anos de estudio. • • y para que?, • .
—  DlneroJ Comisariatos/"
Ozores, Puente del mundo. p£gs. 7-8,
3?Tejelra, Pueblos perdldos. p£g. 176.
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En Luna verde Beleffo vuelve a ser el autor que 
seffala dlrectamente el ostracismo racial que reclben los 
de color a manos de los zoneftas; la negrita Rubf, aun 
casada con norteamerlcano bianco y consecuentemente pose- 
yendo una tarjeta del "Gold Roll", no es permitlda dentro 
del coralsariato de los blancos.
El tratamlento que le da Yolanda Camarano de Sucre 
a los comisariatos en su novela no contlene Ironlas, en 
vista de que su enfoque hlstfirlco es casl una apologia de 
esa lnstltuclfin canalera. La autora no menciona la 
discrlmlnacldn racial en los comisariatos de la Zona y 
se preocupa mds en explicar las bases econSmlcas que impul- 
saron la creacldn de los comisariatos. Los comisariatos 
se fundaron porque los comerclantes abusaron en Panamd de 
los preclos que pedlan, y los trabajadores norteamerlcanos 
se quejaban. Cada vez que les sublan el salario, los 
comerclantes sublan sus preclos.39 La RUtora trata de 
presenter un punto de vista objetlvo para explicar el 
por qud de los comisariatos, pero no aborda en ningfln
3®Beleffo, Luna verde. pdg. 171*
39caraarano de Sucre, Los Capelll. pdgs. 176-177.
"The competition of the commissaries of the Isthmian 
Canal Commission was beginning to cause Ill-feeling. They 
were retained as Indispensable for the existence of 
Americans on the Isthmus and would produce more than a 
generation of agitation and controversy." William D. 
McCain, The United States and the Republic of Panama (New 
York, 19^57, pag.
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momento las lnjusticias raclales o polftlcas cometIdas
dentro de estos establecimlentos.
Las razones hlstfirlcas para la creaclfin de los coml-
sariatos las consldera justlficadoras cierto personaje en
Puente del mundo. pero se queja de la existencia contem-
porfinea de esos centres comerclales en la Zona con los
cuales no podfan competlr los comerclantes panameftos:
Los americanos no tlenen derecho alguno a vender en 
esos establecimlentos todo lo que venden, compltlendo 
con nuestros comerclantes que tlenen que soportar tan- 
tos lmpuestos y luchar con tantos lnconvenlentes*^ 0
Segfin los lnformes de muchos zoneftas y hasta panamenos, 
esto no era cierto nl aun en los tlempos mfis reclentes; 
hubo un tlempo en que los comlsarlatos podfan vender a 
costo, o casl a costo, porque no tenfan que obtener 
utllldades, pero, bajo nuevas leyes federales de los 
Estados Unldos, los comlsarlatos debfan.bastecerse a sf 
mlsmos. Tomando estos camblos en cuenta, exlste la opi­
nion en el Istmo de que los comerclantes panameffos podfan 
competlr con los comlsarlatos, pero no sin antes modlflcar 
su tendencla a sublr mucho los preolos para obtener utl­
lldades elevadas; tamblSn tendrfan que elevar el nlvel 
de servlclos al cllente.^1
^®0zores, Puente del mundo. p£g. 332. 
^Blesanz, Panama y sj£ pueblo. p£g. 84,
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In.lustlclas .jurfdloas
Segfln un estudlo hecho por Roy S. Bryce-Laporte, 
parte del sentlmlento de los negros zoneftas (y de otros 
grupos de negros del mismo orlgen cultural de las islas 
del Carlbe que vlven en la Repdbllca) de sentlrse en 
manos de la lnjustlcia canalera se debe a que las leyes 
zoneftas las encuentran lldglcas y contradictories: 
muchas de las leyes zoneftas eran contraries a las de la 
Repflblica, asf como eran dlferentes las multas y las 
condenas. Adem&s, ser condenado dentro del slstema zone- 
fta era arrlesgar el derecho de volver a trabajar en la 
Zona. Sin embargo, por la falta de recursos econdmlcos, 
los antlllanos constltufan la mayor parte de la poblacldn 
prlslonera, puesto que sus salarlos bajos no les permltfa 
pagar las multas que pudleran supllr el encarcelamlento.
A1 ver, ademds, que los norteamericanos blancos que deso- 
bedecfan las leyes zoneftas eran frecuentemente perdonados 
o slmplemente regaflados por el juez (en algunos casos mds 
severos, regresados calladamente a los Bstados Unldos), 
estos negros sentfan conflrmadas sus sospechas de que el 
slstema zonefta era demasiado estrlcto con ellos y a la vez 
demaslado benlgno con los blancos, los cuales si acaso eran 
encarcelados recebfan menor condena y tareas menos rlguro- 
sas que sus compafferos negros. Sin embargo, exlste
ho
Bryce-Laporte, "Crisis, Contraculture and Religion," 
pdg. 106.
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tambign en Panamg la opinion de que los tribunales de la 
Zona son no solamente adecuados, slno Justos.^
Las contradicclones legalistas que seffala Bryce-
Laporte aparecen repetidamente en Gamboa Road Gang de
Beleffo, quien reconoce las desventajas raclales y polf-
IlIlticas del panameffo* La contradiccifin mfis aparente 
para los panameffos es lo estrlcto con que se apllcan 
ciertas leyes no muy lmportantes desde el punto de vista 
panamefTo, y la falta de respeto y de reponsabilidad de 
parte de las leyes zoneftas en casos de mgs profundo 
significado. Por ejemplo, el narrador se queja de que 
"hay miles de nlffos, hiJos de gringos cuyos padres nunca 
han sido castigados. Pero robarse una iguana es un 
delito horrendo en la Zona del Canal.
SI dualismo con que se apllcan las leyes. aun las 
leyes Justas. susclta en los personajes un sentlmiento 
de impotencia. En Gamboa Road Gang, cuando la negrita 
Perla, novia del mulato Atg, es violada por un grupo de
^Blesanz, Panamg £ su pueblo, pgg. 150.
^ U n  ejemplo en la vida real del resentimiento de las 
rainoridades contra prejulcios en el slstema legal de la Zo­
na ocurrlg cuando el padre de un soldado negro, norteame- 
ricano. refugiado en Panaing, sostuvo que la Justlcla en la 
Zona era lmposible adqulrlr para uno de su raza. puesto qxe 
exlstfa demaslado prejulclo racial allf. "Refugee GI's Dad 
Here: Seeks •Justice* for Son," The Panama American (24 de 
mayo, 1971). p£g. 1.
^Beleflo, Gamboa Road Gang, pgg. 29.
JOvenes norteamericanos en la Zona, no busca el amparo de 
las leyes porque las experienoias del pasado le han ense- 
ffado que'la Justicla zonefta existfa solamente para el 
"Gold Roll": "Los del Silver Roll no tenfan derechos. •
Gamboa se hlzo para los negros y no para los blancos."^6 
A la mlsma conclusion llega el narrador cuando escribe 
sobre los zoneftas y la protecclOn legal que se les exten 
dfa a pesar de haber cometldo crlmenes: "Pero es el
predomlnlo de la casta zonlans. Elios son lntocables. 
Cometen un dellto y los envfan a los Sstados Unldos.
Todo se arregla en casa, como en familla."^7
El tema general de los prejulcios en la administra- 
ciOn de las leyes en la Zona del Canal lo lncorpora otro 
autor canalero, COsar Candanedo, en otra frontera 
(1967). En esta novela Candanedo se basa en la Inter­
vene! On nortearnericana en la provincia de Chlrlquf 
ocurrida en 1918. Esta IntervenclOn militar se deblO a 
las lnstanclas de varlos norteamerlcanos, encabezados 
por uno de sus compatrlotas, quienes demandaron pro- 




panameffos del todo adecuada. La presencla militar norte-
amerlcana contlnud en Chlrlquf por dos affos y causd momen-
tos rauy penosos al goblerno naclonal.^®
En la novela. Mister Palmer representa al cabecilla
norteamericano de la intervenclfin hlstdrlca.^9 Candanedo
lo caracteriza como un hombre lleno de prejuiclos y odlos
raclales que llegan hasta una actltud genoclda. Cuando
Mister Palmer plensa en las rlquezas y el poderfo que le
brindara el futuro y en la energfa norteamericana que
Impulsd la construccldn del Canal, slente que sus empresas
agrfcolas serfin hiJos dlgnos del Canal, y que no dejar&n
huellas de la raza natlva que par £1 es dgbll, degenerada,
y sin posibllidades de ser rehabilltada:
"Esto, en pequeffo, serd otro Canal, El oro, el 
ganado, la madera, los productos todos y los hom- 
bres, todo ser£ hiJo del Canal, • • • Porque al 
hombre hay que cambiarloj qultar de aquf gente
®Ernesto J, Castlllero R,, Historla de Panama. 7a 
ed. (Panama, 1962), pSgs. 173-17^; William D, McCain,
The United States and the Republic of Panama. p£g. 86-87.
"El causante de todo fue, ciertamente, un norte­
americano nacldo en Costa Rica, de nombre William Gerald 
Chase, de triste recordaci6n por los hechos de atropello 
que por su culpa fueron cometidos. • • • Chase, dueffo de 
vastas areas de terreno de Chlrlquf y en discordla 
constante con sus ocupantes, lnfluyd para que el goblerno 
norteamericano le dlera a sus lnteresesla protecoldn mlli- 
tar referida." Castlllero R,, Hlstorla de PaOSffiS* p£g»173*
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escu&lida y sin valor, como sus bestias, sus 
ganados • • • Hay que implantarlo todo nuevo.
Colonos vendrfin. • • ,"50
Su sueffo es llquidar el personal de servicio que heredd
al comprar sus vastos terrenos, "vaqueros y peones de
vida parasitaria y holgazana, sin slstema, sin asomo de
orden," y reemplazarlos con colonos extranjeros, preferi-
blemente de los Estados Unidos,^
En la novela de Candanedo, es acusado sin pruebas
un panameffo, Rlto Gonzalez, de haber asesinado a un
norteamericano, El incidente se convierte en una cues-
tidn internacional puesto que Mister Palmer, nuevo
dueffo de vastos terrltorios panameffos, se aprovecha de
la acusacidn para Justlficar su apelacidn a la embajada
norteamericana para proteccidn militar. La lntervencidn
le convenla muchlsimo porque los tltulos de sus tierras
no estaban en orden (razdn por la cual 61 vela problemas
inevitables en el futuro) y al raismo tiempo le brindaba
la oportunidad de desahogar su odio hacia los panameffos.
Para alcanzar sus fines Mister Palmer neceslta las
fuerzas militares y legales de su pals, fuerzas a las
cuales reclama justicia y proteccH5n a pesar de que para
los pananeffos signifique lnjustlcia y humillaoifins
50candanedo, La otra frontera. pfig. 9^ 
51Ibld.. p5g. 75.
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"Aqul falta nuestra Justlcla. • • Deben Juzgarlo 
en la Zona • • • y a la horca. • • Nada de Gamboa 
— Hay que dar ejeraplos morales, Maffana la nueva 
vfctima podrfa ser cualquiera de nosotros, • •
^Ddnde estgn las garantfas de su goblerno. . • 
seffor. . . ? Llevarlo. , ."52
El hecho de que Mfster Palmer desea que Rito Gonzalez
sea Juzgado en los trlbunales de la Zona, demuestra su
fe en la eflcaz lnjusticla que allf se exhibirfa contra
los panameffos. Sin embargo, no todos los norteamerlcanos
en la novela plensan de la misma manera que Mfster
Palmer; Candanedo equllibra su erftlea nombrando a
muchos "al margen de las Intrigas," cludadarids Justos
y trabajadores que no flrmaron las protestas formales de
Mfster Palmer.53 Asf tambldn incluye a Mfster Talby,
minlstro de Dios, humilde hombre de buen corazdn. A
pesar del apoyo de hombres como Mfster Talby, los pana-
raeffos slenten mledo de lo que pueda ocurrlr si llevan a
Rito GonzSlez a la Zona tal como voclferaba Mister
Palmer: "— Pobre Rito GonzSlez. • • Exlgen la entrega
para Juzgarlo all£. • • Por menos ahorean. . . y tratdn-
dose de un mfster. . . Dfgame. • . — "5^
Sn Pueblos perdldos de Gil Bias Tejelra, la injus-
tlcia racial de parte de los norteamerlcanos ocupa un
52lbld.. p£gs. 108-109. 
^ Ibld.. p£g. 106.
53Ibldx , p«fg. 110.
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lugar promlnente. Aunque todavfa no exlstla la Zona del 
Canal, pues la primera parte de la novela toma lugar 
durante la construccldn francesa, la Justlcia istmeffa, 
(colombiana todavla), se deja manipular por los norte­
amerlcanos. El poderfo que ejercen Sstos en el Istmo 
en ese tlempo resulta en la tragedla personal de Pedro 
Prestan, mulato Liberal acusado lnjustamente por testlgos 
falsos de prenderle fuego a Colfin, lncendlo que causd a la 
cludad daflos espantosos. La entrega de Preston por los 
Jefes llberales al goblerno colomblano en Panamfi es 
actlvada por 6rdenes norteamerlcanas bajo el pretexto 
de obedecer provlslones en el tratado Bldlack con los 
norteamerlcanos.'^ Prestan reconoce que ser& sacrifl- 
cado por lntereses extranjeros:
Yo s6 que no serS Juzgado en Justlcia, slno en 
rencor." ". . . me llevan al patfbulo mfis por 
obedecer a conslgnas de lo alto y complacer a un 
poder extranjero que por convlcclfin de ml 
culpabllldad."56
Corapllcando su sltuacldn, estfi el hecho de que es 
un mulato muy negro, y que osd secuestrar a cuatro 
exponentes de la "Raza Maestra". No es Justlcia, slno 
venganza racial la que regir£: "Lo Ideal serfa que se
^Tejelra, Pueblos perdldos. ptfgs. 39# ^0. 
56Ibld.. pfigs. ^0, 57.
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pudlera levantar una horca alta, may alta, para que todos 
los blancos del mundo vleran como muere el mulato que se 
atrevid a alzar la mano contra algunos de ellos."57
Prest&n es condenado a la horca; el goblerno colom- 
biano y los Liberales lo sacrificaban a 51, pero Prestdn 
se contradlce al concluir que los colombianos no tlenen 
la culpa y que los amerlcanos eran sus asesinos.58
Se puede declr que esta accidn novelesca se parece 
en muchos detalles a la que ocurre en la novela de Can­
danedo. En la injustlcla contra Prestdn exlsten dos 
elementos tambidn Importantes en la obra de Candanedo 
al tratar del mismo asunto:
1. El poderfo norteamericano protege los lntereses 
de sus ciudadanos sin respetar la soberanfa 
panamefta.
2. La vfctlma sufre las consecuencias de sentl- 
mientos racistas de parte de sus acusadores, 
el poderfo extranjero.
La tragedla de Preston aparece en Los C^pelll de 
Yolanda Camarano de Sucre, pero enfocada por la autora 
desde un punto de vista totalmente opuesto al de Gil 
Bias Tejeira, sin defender de nlnguna manera a PrestSn 
y considerando que lo terrible de aquel tumulto fue el 
desorden que trajo al Istmo. Ademtfs, la lntervencidn 
norteamerlcana no es condenada slno encomlada por la 
autora:
57ibld., p5gs. 5^ , 57. 58ibid.. p£g. 62.
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La revuelta hublera durado mucho mfis si al final 
los barcos de Guerra de los Estados Unidos no 
hubieran obrado de acuerdo con los deberes y 
derechos que le imponla y le gtorgaba el Tratado 
de 18*16 /el Tratado Bidlack7.59
La exposicidn de la justlcia oanalera es en Los
Capelll tambiSn es contraria a la que presentan los
otros autores. Los (Xnicos momentos en las novelas
canaleras en los cuales se dispense la justlcia,
humanitaria, inspiradora, en la Zona del Canal, ocurre
en Los Capelll y en Pueblos perdldos. En Los Capelll.
el Coronel Goethals, hombre fuerte, determinado por su
car£cter para termlnar la empresa colosal que es el
Canal, aplica las leyes como abogado, jurado y juez,
todo en uno, pero segdn las circunstancias histdricas,
sin que aparezca en las condenas que lmpone el menor
rencor racial.^® En Pueblos perdldos de Tejeiia
aparece un juez norteamericano, William H. Jackson,
quien se compadece de los campesinos panameffos que
tendrfin que abandonar sus terrenos para la construccidn
del Lago Gatfln. El Juez Jackson declara a favor de los
campesinos para que reciban en efectivo el valor de sus
fincas. Pese a la justa decision del Juez Jackson,
Camllo, uno de los protagonistas, se da cuenta de que
^camarano de Sucre, Los Capelll. pfig, 109.
60Ibid*., pggs. 201, 20*f.
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las compensaciones norteamericanas no podfan neutra-
lizar el dolor de los campesinos panameffos al abandonar
lo que habfan levantado con el sudor de la frente,
y sintlt> que "los hombres arrancados de sus querenclas
por el Canal, eran hojas al vlento. . • .n^2
A. pesar del deseo de Camarano de Sucre de conslderar
los aspectos Justos de las acclones jurfdlcas en la Zona
del Canal, la autora no se olvlda de la injustlcia,
conslderada necesarla por el goblerno estadounldense y
zonelta, de segregar a los inmigrantes ltalianos durante
la Segunda Guerra Mundlal, cuando los sacaban de sus
flncas lnterloranas para "proteger el canal"; la amar-
gura de esta etapa dolorosa en la hlstoria panameffa es
acentuada por el hecho de que la familia inmlgrante
pintada por la autora ya se sentfa panameffa:
Lo que los affos no habfan logrado opacar en su 
mlrada /la de Tomasso Capelll/, lo lograron 
quince dfas en las alambradas que los gringos , 
que nunca aprendleron a sentlrse tan panameffos 
como $1 habfan levantado para protegerse de los 
ltalianos.°3
Algo parecldo express un campeslno en L& otra 
frontera de Candanedo: "En la tlerra todo cuesta lo que 
hay enclma. Nada nace solo. • • Turnbar un palo, hacer 
un llmpio, plcar un camlno, sembrar y levantar una 
mata, aclarar una trocha. . . .  Todo cuesta y dlcen que 
quS vale eso." PSg. ^5*
^Tejelra, Pueblos perdldos. p5g. 20^,
^^Sucre, Los Capelll. p5g. 23^.
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El desapasionamlento que generalmente exlste en la 
crltlca de los amerlcanos en las obras de esta escrltora 
desaparece en estos momentos de su novela.
El tema de la dlscrlmlnacifin racial se apodera fuerte- 
mente de la imaglnacidn de los autores de novelas 
canaleras, espeoialmente cuando ellos mlsmos sufren de 
alguna manera las injustlcias del raclsmo. Entre todos 
los tlpos de dlscrlralnaclones raciales, el que con mfis 
vehemencia desaprueban es el legalists que rlge en la 
Zona del Canal* el cual lncluye la segregacidn y las 
injustlcias legallzadas; quizes lo hacen as! porque 
fist as van en contra de los derechos civiles que segfln 
la lmaginacifin de los pueblos llbres no pueden exlstir 
sin la lmparclalldad* base de toda justlcia civil.
La naturaleza como reflelo de las ln.lustlclas
La dlsclpllna con que podan los zoneftas la lujosa 
y desbordada naturaleza tropical panameffa, para crear 
prados y firboles esmeradamente cuidados, las costumbres 
culturales de hacer lntermlnables fllas para todo, las 
prevenclones hlgifinicas exageradas y la deshumanizaclfin 
de todos los trabajadores, incluso de los norteamerlcanos, 
con el uso de ndmeros en vez de nombres, todo esto refleja, 
para algunos personajes de Beleffo, la rlgidez de los 
norteamerlcanos, la cual se extlende a la rlgidez en el
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trato de las personas bajo el slstema de segregaclSn.^*'
El protagonists de Luna verde se queja de la falta de
lntereses esplrltuales del Goblerno zonefta, y de los
Estados Unldos para el cual se habfa coitratado a traba-
jar, y plensas
Toda la clencla moderns habfase aplicado a ml 
cuerpo, que es lo que a los gringos les Importaba.
Ml esplrltu no les lnteresaba. Al Diablo com. mis 
sentlmlentos: Con el ddlar y la humlllacldn
lo degenerarfan.6*
El exceso de artiflclo y la falta de esencla humana 
en la cultura de los zoneftas desagrada a RubSn GalvSn en 
Curundfl. Como en la llteratura antlllana que critlca el 
exceso de teonologfa europea,'^ tamblSn RubSn se slente 
oprimldo por estos hombres decldldos a podar su cultura 
panameffa* su llbertad* e lmponerle rasgos que a su parecer 
no son nl esenclales nl humanos. RubSn GalvSn express 
este sentlmlento cuando se queja de la rlgidez formal que 
exlste en el paisaJe resldenclal de la Zona, la "desespe- 
rante metlculosldad” del campamento mllitar donde
^Beleffo, Luna verde. pfigs. 28, 33, 96-97# 190;
Gamboa Road Gang, pfig. 9^. En las novelas de Beleffo el 
cSsped es una lmagen que se vuelve simbSllca. VSase 
"Naclonallsmo y llteratura en la obra de Joaqufn Beleffo
C.." p£gs. 35, 39.
^ B e l e f f o ,  Luna verde. p£g. 28.
^Coulthard, Raza £ color, pffg. 71.
103
trabajaba.^7 Plensa que los zoneftas quleren hacer que 
la Zona aparezca ante el mundo entero como si fuera un 
pedazo de los Sstados Unldos y le dlsgustaba la emascula- 
cldn de la naturaleza lstmeffa que representaba el cSspd 
rasurado: "Toda la sensualidad exhuberante de su tierra
estaba allf podada."^® Para Rubdn, el deseo amerlcano de 
podar la naturaleza panameffa representa la intolerancla de 
los norteamerlcanos hacla las costumbres ajenas, y el 
slstema racial compllcado, rfgldo y humlllador, del hombre,
bianco del norte, un slstema que es para Rubgn la clave
69de la desgracla del panameffo que 61 representa.
En Puente del mundo de Ozores, el paisaJe zonefta 
se reoarga de memorlas y recuerdos desagradables para 
dos vieJitos que h&tifhn vivldo durante la construccl6n 
del Canal; las cercas de alambre les anunclaban con 
demaslada clarldad qulenes eran los presentes dueffos de
esta tierra alguna vez tan panameffa. Su nleta, america-
70nlzada, encuentra el palsaje zonefta agradable.
6?Beleffo, Curundfl. p£g. 177. ^ Ibld.. pfig. 179.
697Esta manera de ver le palsaje no la comparten 
todos los panameffos, algunos de los cuales encuentran la 
belleza de la Zona en esta mlsma oostumbre de podar 
tanto la hlerba que realza la calma del trdplco oanalero 
en la cual ven reflejarse la sobrledad de los norte­
amerlcanos. Ricardo J. Bermfldez, "Panama City Then and 
Now," Americas. VIII (Julio, 1956), pffg. 22.
70Ozores, Puente del mundo. ptfgs.129-131.
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El palsaje en La otra frontera de CSsar Candanedo, 
tambiSn se revlste de simbolismo contra el lmperiallsmo 
yanqul. Las compaflfas bananeras han comprado terrenos 
vlrgenes y bellos para destrulr su majestad natural y 
sembrar gulneos, arrulnando asf el equlllbrlo de la 
naturaleza y dejando yermo un suelo antes bello; las 
aguas crlstallnas de los rfos se tornan en zanjas asque- 
rosas, y reemplazan la pobreza llmpia del campesino 
cazador y pescador con una pobreza de barrio suelot 
"Lo que fue lmponente y grandloso.es tierra arrasada, 
tierra de melancolta."71 DespuSs de haber ensuclado el 
palsaje los mlsmos norteamerlcanos se lo echan en cara a 
los latlnoamerlcanos o lntenslflean sus prejulcios contra 
ellos, Al ver el palsaje suclo, aun los mlsmos panamefTos 
que vlenen de la capital slenten despreclo hacia lo 
proplo.?2
"^Candanedo, La otra frontera. p£g. 1^7*
72Ibld.. pOgs. 219-220.
El problems de las tlerras y del palsaje lo inter- 
pretan casl todos los escrltores de novelas bananeras de 
una manera negatlva. Enelda Avila ha recorrldo esos 
lugares y ha hablado dlrectamente con obreros lgual que 
con dlrectores de las compafffas; ha encontrado que las. 
acusaclones de los autores con respecto a estas tlerras 
deberlan ser dirigidas contra los que dleron las conce- 
slones— los gobernantes orlollos, puesto que la compafTfa 
hasta permlte el cultlvo de parcelas a sus proplos traba- 
Jadores. Tambldn encontrd que los autores deflenden algo 
que nl a los obreros preocupa: "Entre los obreros no en-
contramos ese tono tan dram&tlco que esta presente en las 
novelas. La mayorla de los natlvos plensan que mejor tra- 
bajan para la Compa/Tfa que para los hacendados natlvos.
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En las novelas de Candanedo y Ozores, el palsaje es 
slmbolo del lmperialismo norteamericano. En Curundfl. 
Beleffo ahonda m&s el sfmbolo para representar la estratl- 
flcacldn racial y polftica que exlste en la franja zonefta, 
la cual desespera al dlscrlmlnado por la lnjustlcla 
que enclerra este slstema de segregacldn, y contra la cual 
se slente lmpotente.
Resultados de la dlsorlmlnaolfin racial
A causa de la segregacldn, las Injustlcias legales, 
y el resultante empequeffeclmlento que sufren los panameffos 
a manos de los zoneftas, surgen a veces en los personajes 
de Beleffo el clnlsmo o la rebeldfa.
El mecanlsmo pslcoldglco del empequenecimlento social 
y politico encuentra una explicacldn en el estudlo soclo- 
lflgico de Hermannus Hoetlnk segfln lo lnterpreta Peter 
Dodges La baja estlmaclCn que clertos grupos sociales, 
por poderosos que sean, puedan tener del indlvlduo, no 
afecta necesarlamente la estlmaclfin que fiste tenga de sf 
mlsmo, aunque si puede dlflcultarle el reallzar metas en
Tuvlmos oportunldad de vlsltar a varlas famlllas campesi- 
nas que tlenen parcelas cultlvadas de mafz y de arroz; 
para esta gente el problems de la tierra no exlste.1 
Enelda Avila, "Las compafffas bananeras," Loterfa. V 
(octubre, 19o0), ptfg. 80-82.
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una forma concreta y realista. Pero cuando el lndlvlduo
se encuentra frente al despreclo racial en su proplo
territorio, si sufre la estlgmatlzacidn racial y sus
consecuencias espirltuales y slcoldglcas. Se puede
explicar de este modo la diferencia que se observa entre
la actitud de los negros norteamerlcanos y los de Latino-
amSrica, puesto que la ego-integrldad de los primeros es •
resultado de las severas consecuencias de la incorporacldn
de bajos niveles de estlmacidn hacia ellos reflejados en
su sociedad.73
En una entrevista, Beleffo corrobora esta observacidn
socioldgica. Por ejemplo, se reflere a las palabras
"negro" y "cholo" que generalmente, en Latinoamerica
tienen una connotacidn cariffosa; Beleffo siente que en la
Zona estas palabras encierran solo un significado negatlvo
que 51 ha llegado a sentir personalmente. El hecho de
que Beleffo se encarfl con el prejuiclo racial zonefta
cuando su personalldad ya estaba b&slcamente formada le
permlte decir:
Yo no me slento mal desde el punto de vista como 
lo podrfa sentir una persona que haya vivldo 
bajo el "paternalismo," dirfamos, del bianco en 
una regifin. • • de los Estados Unldos.'^
?3peter DodgeComparative Racial Systems In JJlft 
Greater Caribbean, p£g. 251.
^Entrevista con Beleffo, junlo de 1971*
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Sin embargo, cuando los complejos raolales no se adqule-
ren desde la cuna, como en el caso del panameflo, el
empequeffeclmlento resulta no menos doloroso. El autor
ha observado y sentldo estos fenSmenos soclolSgicos y
los ejempllflca en la pslquis de RubSn GalvSn en Curundfl;
despuSs de su iniciaciSn en el trabajo que hace en la
Zona, RubSn empleza a sentlrse mSs humlllado raclalmente,
y el autor Introduce entonces sus proplas observacioness
Se slente empequeKecldo; tan lnslgnlflcante y des- 
preclable como merece el hecho de reclbir por su tra­
bajo, un dlnero y unos productos venldos precisamente 
de esa clvlllzaciSn dominante y de esa cultura que 
se enqulsta en el absurdo slstema denomlnado Gold 
Roll y Silver Roll, Se sentla. lncfimodo, impotente 
y peor adn, rldlculo y atemorlzado.
En esas condlclones esplrltuales, RubSn GalvSn 
no puede tener una Idea enaltecedora de la llbertad. 
Su llbertad estS sujeta a las necesldades de llber­
tad de aquel otro pueblo,v de aquella otra civlllza-  ^
clSn y de aquella otra cultura dlferente a la suya.'5
Y como esta cultura ha sldo transplantada por los
norteamerlcanos, en la Zona, Ruben Galvan "se sentfa
muy lejos de su propla *patrla*, Muy dlstante de sus
cosas y del amblente que le era c o n o c l d o , R u b S n  GalvSn
llega a pensar de los norteamerlcanos en tSrmlnos olnlcos:
Elios se aprovechan de todo lo que les convlene y 
tlenen un sentldo muy gringo de lo que es la bene- 
volencla, la democracla y la moral crlstlana, Han 
decldldo que la reslgnaclSn es para que la practi- 
quen los negros, mientras que ellos se quedan con 
todas las comodldades, Nosotros los latinos, los
^Beleffo, Curundu. pSg, 158,
76ibld.. pSg. 179.
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negros y los chombos tenemos que segulr trabajando 
para ellos, a la espera de una recompensa celestial 
que es un obsequlo demaslado costoso y tardfo.77
El Joven protagonists, ademfis de resentlrse por el
slstema de segregacifin, se reslente por la humlldad de
Salvador Brown, el predlcador negro, por su aceptacidn
filosdflca y rellglosa de ese slstema que es para RubSn
del todo Incompatible con el verdadero crlstlanismo.
RubSn declara:
Entre menos se meta Dios en estas cosas de 
los hombres, tanto me;}or, porque estfi demostrado 
histfirlcamente que donde Si se mete, salen aprove- 
chados cuatro bellacos. Y esto pasa aqul. Dios 
estS tan comprometldo con los gringos y apoya 
tanto su tesls de la superlorldad racial, que se 
ha vlsto en la necesidad de lmprovlsar un Parafso 
para los blancos y otro para los negros, SI no, 
fljate que aqul en la Zona tlenen un cementerlo 
para los blancos y otro para los negros. Y lo que 
pasa aqul en la Zona del Canal no es asunto nl de 
Dios nl del Diablo, slno de hombres.
No sSlo los negros y mulatos slenten los prejuiclos 
zoneftas. El panameffa bianco o conslderado bianco en 
la Repflbllca y "brown" en la Zona, se encuentra afin m£s 
frustrado, al enfrentarse a un slstema de dlscrlmlnaclfin 
lncomprenslble, como lo demuestra Ramfin de Roquebert en 
Luna verde cuando se dlrlge amargamenta a un norteameri­
cano!
— sQufi dlferencia exlste entre usteiy yo, mister 
Anderson? Usted es bianco, tlene los ojos azules, 
el pelo rublo. Yo tengo la plel blanca, el oabello 
rublo y los ojos grises. Usted para tomar agua usa
7?Ibld.. pfigs. 25-26. 78Ibld.
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un vaso hlgldnlco de papel; yo, una lata colorada.
Y el me respondid* "Es que yo nacf en los Estados 
Unldos y usted es panameffo. Usted es bianco como 
yo, pero es latino."?9
Mr, Anderson acepta la blancura del panameffo Ram6n de
Roquebert, pero su prejulcio se basa tambldn en la
naclonalldad.
El problems del bianco panameffo, que enfoca Beleffo
con tanta ama.rgura, apenas lo menclona Gil Bias Tejelra,
cuyo personaJe Camllo, panameffo muy europeo en aparlenci'a
"era pagado en plata por su oalldad de extranjero, mas
su apariencia cauc&sica le abrla las puertas de los
go
lugares mfls excluslvos." La sltuacl6n de Camllo, legal 
y raclalmente, es pareclda a la de Ram6n de Roquebert 
en Luna verde con las debldas diferenclas del momento 
hlstdrlco de cada caracter, pues Camllo vlvla durante la 
construccldn del Canal y simplemente aceptaba las dlferen- 
cias en lo que al pago se referla; sin embargo, Tejelra 
no desarrolla los sentlmlentos de Camllo al respecto.
Red Box, en Curundfl. personlflca al negro rebelde 
contra la condlcldn social que le han lmpuesto los amerl- 
canos, sin acceder a admitlr nlngdn sentimlento de lmpo- 
tencla ante tal condiclfin. Asf lo personlflca tambl€n 
Atd, el persona Je central de Gamboa Road Gang. Por su
79Beleffo, Luna verde. p4g. 18.
go
Tejelra, Pueblos perdldos. ptfg, 176.
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rebeldfa, nunca dlsmlnuye el orgullo de Red Box ni 
su despreclo por cualquler negro que no se rebele o 
que ayude a los opresores. Por no sentlrse humillados, 
Red Box y At£ alzan una cortlna de rebeldfa, no hacen 
frente a la realidad humillante sino que siguen engaf&n- 
dose para poder continuar estimtfndose a sff mlsmos.
£1 clnismo y la rebeldfa resultan ser mecanismos 
psicoldgicos de defense contra el empequeffecimiento que 
traen las actltudes zoneftas hacla los panamefTos.
CAPITULO III
PREJUICIOS DE LOS PANAMEflfoS CONTRA 
LOS NEGBOS Y LOS INDIOS
La complejldad de las noclones de la raza que
existen en la Zona del Canal y en los centros urbanos,
Panama y Coldn, presenta un campo extenso para el estudlo
de los prejuicios raciales y otros prejuicios derlvados
del racial.'1' Las relaclones humanas en el Istmo aparentan
2
integraclfin y tolerancla. Sin embargo, observaciones 
mfis profundas de los momentos contemporfineos nos demues- 
tran que la realldad social y racial de Panama es mucho 
mis compleja, y que cada nlvel socio-racial reacclona en 
dlversas maneras frente a lo que parece ser un mestizaje 
tranqullo y una polltica totalmente sin prejuicios
•Kjohn Blesanz, "Cultural and Economic Factors In 
Panamanian Race Relations," American Sociological Review. 
XIV (die., 19^9). Pag. 772.
^Rodrigo Mir6 se reflere solamente a estas aparien- 
clas cuando las trata de explicar resumiendo los resul- 
tados de la hlstoria de Panama del slglo XVI: "De ese
slglo tan cargado de peripeclas, testlgo de un lntenso 
proceso de transculturaclfin y un ripido mudar de personas 
y aconteclmlentos, arrancan nuestro oosmopolitismo y mes­
tlzaje, nuestra tolerancla, nuestra certeza de la 
relatlvidad de todas las cosas." "Integracifin y toleran- 





Los prejuicios del panameffo exlsten, pero el deseo
que no existiesen caracteriza el pensamiento de muchos
lntelectuales panameffos preocupados con el destino de su
patrla. Entre estos hombres se encuentra Eric de Ledn,
qulen, reconoclendo la variedad de razas en el Istmo y
cierta falta de antagonismos lntensos entre el mestizaje
tan comfln allf, admlte indirectamente que los prejuicios
existen y que su erradicacidn fortalecerfa a la nacidn:
La nocldn tan lmpreolsa de "raza" (hay una continui- 
dad en los caracteres de los dlferentes tipos de 
hombres y es imposible marcar un llmite a partir 
del cual un hombre comlenza a ser bianco, o negro,
• • •) y los prejuicios que la acompaffetn deberln 
extlrparse de la cabeza de todo mlembro de la 
Nacldn panamejffia y reemplazarse por la nocifin m£s 
sensata de "fraternidad mundlal.”^
Hay qulenes piensan que las prevlas actltudes
llberales de antes hacia las razas en Panama han camblado
por las influencias de los norteamerlcanos en el Istmo.^
^Blesanz, Panama jr su pueblo. p£g. 160.
^Erlc de Ledn, "Ensayo analltico sobre el hombre 
panameflo, los factores que determlnan sus caraoterlstlcas 
y las consecuencias de su actlvidad en la comunldad y en 
el goblerno,” Loterfa (mayo, 1969)# pag. 55»
5". . . muchos observadores creen que estH aumen- 
tando el prejulcio racial, sobre la base de los rasgos 
ffslcos,excluslvamente. • • • Casl todos est£n de aouerdo 
en que esa actltud obedeoe a la lnfluencla de los resi- 
dentes de la Zona y a otros norteamerlcanos." Blesanz, 
Panamd £ su pueblo. p£gs. 180-181.
Al pedlrle comentarlos sobre esta opinion al histo- 
rlador, Magnus M&rner, £ste encontrd plausible la 
expllcaciOn de este fendmeno en el deseo por parte de 
algunos panameffos de ser aceptados socialmente en los
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Aunque exlstfan prejuicios raclales en Panam£ antes de 
la llegada de los norteamerlcanos, las actltudes no eran 
inflexibles, y el color de la piel y las caracterfsticas 
del cabello Importaban m£s que el £rbol genealdgico.^
A pesar de todas las aparentes contradlcciones que 
surgen por la complejidad racial del Istmo, la Repdbllca 
de Panamfi es conslderada como una de las m£s llberales 
raclalmente en la America Latina, hasta por los antllla- 
nos negros que resultan ser los m£s dlscrlmlnados, en la
cfrculos que exhlben prejuicios raclales, por lo cual 
asimllan actltudes tamblSn raclstas. Conferencla dada 
por Magnus MDrner, Louisiana State University, 12 de mayo, 
1972, sobre la hlstoria del mestizaje en la America 
Latl na.
V. Vlnogradof, en el prdlogo ruso de Luna verde. 
lnterpreta el raclsmo exhibido por clertos personajes en 
la novela como resultado de una estlmulacldn artificial 
por los norteamerlcanos, lo cual les ayuda a mantener su 
domlnlo sobre el pueblo panameffo. p&g. 9 de la traduccldn 
del pr61ogo al espaffol.
A pesar de estas oplnlones, hay otras otras posl- 
bllidades que expllquen el aumento— si es cierto que hay 
aumento— *en los prejuicios en Panamtf. Segttn algunos 
socldlogos “los pafses con gran contlngente negro o 
negrolde no usan generalmente el crlterlo racial, aunque 
parece crecer la tendencla a hacerlo asf en la medlda en 
que los negros emergen de la clase baja." Juan Comas, 
Relaclones lnterraclales en America Latina: 1Q^0-1960
(Mfixlco, 1961), pfig. 7.
^Magnus MOrner hace una comparacidn pareclda entre 
la vlsl6n norteamerlcana de la raza y la de Indo-Latlno - 
America: • .whereas the criterion In Anglo-Amerlca
Is genealogical, founded on what Is known about the 
descent of a person and rigidly excluding anybody with 
some African ancestry from white status, the criterion 
In Indo-Xatln America Is soolocultural and thus much more 
bland and fluid. 'Passing1 may simply be a question of 
buying a European dress and of moving to another place." 
Race Mixture. p£g. 136.
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Zona* asf como en la Repdbllca.
Se pueden observar en las novelas canaleras prejui­
cios panamePIos relacionados prlnclpalmente a clnco grupos 
Stnlcos, raclales y soclales: los negros antlllanos de
habla lnglesa o francesa y otros negros, los indlgenas 
y mestizos campesinos, la oligarqufa panamefla, los norte- 
americanos, y otros extranjeros europeos y latinoameri- 
canos. En este capftulo se presentar£n los prejuicios 
relacionados a los negros y a los lndios.
Los antlllanos £ otros negros
La exlstencla de un gran nfimero de negros en el 
Istmo, con los consiguientes problemas soclo-raclales, 
data desde hace muchos slglos. Cuando los amerlcanos 
trajeron antlllanos al Istmo para construlr el Canal se 
compllcaron afln m£s las relaciones raclales. Gustave 
Anguizola expllca que el orlgen de estas complicaciones 
se halla en la falta de dlstlncidn hecha por los norte­
amerlcanos entre los negros de dlferentes culturas en 
el Istmo:
These Americans (los que construyeron el Canal) 
made no distinction between the Panamanian, Colom­
bian, Ecuadorean or Venezuelan Negroes already latin­
ized but Ignorant of the English language, and the
^Blesanz, PanamA % sa pueblo^ p5g. 179, Al respecto, 
Beleflo contrasta la ciudad panamena con la Zona del Canal 
de esta manera: "En la ciudad, respeto racial, en la Zona,
lntoleranola." Luna verde. pAg. 178.
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reoently imported Caribbean Negroes, who were con­
sidered by the Panamanians. • • to be mere barba­
rians.
This confusion Inspired the beginning of a 
triple racial antipathy: the Panamanians versus
Caribbean Negroes, the Americans versus Panamanians 
or Negroes of Spanish American heritage, and the 
Antillean Negroes versus white Americans.8
La preocupacl6n de los panameflos por la permanencla
en el Istmo de los antillanos negros la Justificaban por
las diferencias en rellgidn, ldloma y costumbres sociales
9
de los lnmlgrantes. Exist e hast a hoy en dla una marcada
dlferencia en el trato que se da a los negros y mulatos
descendlentes de los vieJos negros, y el que se da a los
que se conslderan lnmlgrantes reolentes de las Antlllas.
John Biesanz nos presents el aspecto hlsttfrico perti-
nente a esta sltuacldn:
During the last century, Panama was oalled the 
11 black province" of Colombia. Though a small 
aristocracy guarded its racial purity, amalgamation 
was proceeding rapidly In the urban centers. As 
part of the cultural heritage of the slave system
®Gustave Angulzola, "Negroes In the Building of the 
Panama Canal," Phylon. Vol. XXIX, No. 4., pig. 354; 
Biesanz, Panamfi £ su pueblo, pig. 169*
^Angulzola, Negroes In the Building of the Panama 
Canal," pig. 353*
Una de las debilldades de la novela del ecuatoriano, 
Aguilera Malta, C.Z.: Los Yanauls en Panami. es que falla
en la presentacion de las relaclones raclales entre los 
panameflos y los antillanos; no capta los sentlmlentos 
raclales de los panameffos con exactitud. Meneses,
"Novelas de amblente panameffo," pig. 28-29.
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of colonial days, skin color and hair texture were 
a rough Index of status; but Negroid traits did 
not prevent one from rising in the social scale. 
Even today, Negroes of old Panamanian stock debate 
in the National University, achieve prominence in 
business, publishing, writing, law, medicine. Two 
Panamanian Negroes have even been President. In 
the I850*s West Indian Negroes were brought to 
work on the Panama Railroad; in the I880*s they 
came again to help in the French Canal effort.
Those who stayed were woven into the fabric of 
national life with little difficulty, and today 
are indistinguishable from the older Negroes except 
for an occasional English or French surname.
Thus, when Panama became a republic in 1903, 
its Negroes were culturally assimilated, Spanish­
speaking Catholics, and within the Canal section 
at least, were in the process of biological amal­
gamation.
Then in 190^ the Americans began to dig the 
Panama Canal, and ended the period which many 
Panamanians nostalgically recall as one of perfect 
racial democracy.10
El tema de los prejuiclos y de los sentimientos de 
los panameflos hacia los negros y especialmente hacia los 
negros antillanos aparece en las novelas canaleras bajo 
varias guisas. En la visidn racial de los personajes 
panameflos se encuentra la creencia en la pujanza sexual 
del negro (lo cual admite de influencias del afrocuba- 
nismo), el desprecio por motivos religiosos y econdmicos, 
y finalmente, cierta tolerancia racial, a veces momentS- 
nea, de parte de los panameflos.
l°Biesanz, "Cultural and Economic Factors in 
Panamanian Race Relations," p£g. 773*
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La sexualldad del negro £ el afrooubanlsmo
El tema de la sexualldad del negro, explica G. R.
Coulthard, se encuentra en las Antilles especialmente por
una moda Europea que surgld con gran pujnaza despuSs de
la Prlmera Guerra Mundial. Segfln el, los valores tradi-
cionales europeos quebraron completamente para muchos
lntelectuales y artistes, cuando esos mismos valores
culminaron en la guerra mas desastrosa de la historia
europea hasta entonces. Perdleron muchos lntelectuales
todo respeto por esas tradiciones, y en su lugar surgid
un gran interSs por lo no-europeo, por lo primltivo, por
el Africa, por el negro, Hasta las teorlas vulgarizadas
de Freud auxiliaron esta actitud, porque basados en su
conocimiento de Freud, muchos pensaban que las tensiones,
neurosis, y desgraclas del hombre eran el resultado de
haberse alejado de una humanidad sencilla, primitlva, y de
la represldn de las tendencias fundamentales del ser 
11humano. En las Antillas, esta moda influyd a formar
el llamado afrocubanlsmo, y el negro de la literature se
12convirtid en un personaje esencialmente primltivo.
11Coulthard, Raza £ color. p£g. 39-90.
■*-2Un poeta contempor£neo panameffo que representa los 
rasgos esenclales del afro-cubanlsmo es Victor M. Fran- 
ceschi. Su finfasis africano lo consldera anticuado Angel 
Revllla por lo que tiene de •'mimdtico, de pastiche," pero 
Revilla defiende el fondo de la poesla de Franceschi en
lo que contiane de rebelidn y de crftica social. Revilla, 
Panam& llterarlo actual, pig. 1-2.
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Ya no era el negro aquel ser ideallzado de alma europea 
de las novelas esclavistas. El acento se puso sobre su 
animalldad. Esta moda en su forma original no dur5 mucho 
en la literatura, segfln Coulthard, porque era .muy super­
ficial y rlgida. Por otra parte el tema del negro como 
sufrldor de injusticlas, como criatura social, contlnfia 
hasta hoy.^
El arte de Beleflo no pertenece a la moda afrocubana; 
al contrario, Beleffo siente la abrumadora cruz del 
raclsmo en todas sus formasj pero en algunas, aunque 
pocas, ocasiones, observamos que Bele/To ha sufrldo 
cierta influencla de la moda afrocubana que le daba tanta 
importancia al primitivlsmo del negro, a su sexualldad 
incluso, y no a su dolor socio-racial. Por ejemplo,
■^Coulthard, Baza £ color, pfigs. 39-90.
Los mltos que se propagaron quizes con m£s fuerzas 
durante los affos despu€s de la Prlmera Guerra contindan 
ejerciendo influencias no solamente en la vida social (aun 
cuando no tanto en la literatura propiamente) de PanamS 
slno que tambiSn en lugares como los Estados Unidos; como 
consecuencia quizes del contacto social que existe entre 
los resldentes de la Zona del Canal y de los Estados 
Unidos, estos mltos no raueren tan facilmente en el Istmo. 
Veamos lo que expllca de los mltos relaclonados a la 
pujanza sexual del negro un pslquiatra norteamerlcano 
negro, profesor de psiquiatrfa en la facultad de medicina 
de la Universidad de Harvard, en un artfculo popular:
"Black male sexuality has been eveloped in myths, fantasies, 
4distortions and stereotypes. Popular literature alludes 
to black prowess, but sexual studies and reports provide 
few hard facts. Because blacks, for uncertain reasons, 
have not been analyzed in the major sex studies, the 
common beliefs about black male sexual behavior cannot be 
confirmed or rejected. • • • Current Imagery depicts them 
as promiscuous and preoccupied with sex. . . .  probably
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Beleffo crea un personaje en Luna verde. la arlstocrdtica 
dofla Hilda Fabricias de Mortimer, qulen admlra al negro 
(en este caso no es antillano) que oulda de su caballo
1 h,
de carrera, y siente por 51 deseos sexuales. Dofla Hilda 
identifica al caballo negro con este negro de magnlflcas 
proporciones flsicas, exponiendo sentlmientos que asimilan 
al negro con impulsos naturales prlmltivos de la moda 
afrocubana*
Tambl5n en Curundfl. RubSn Galvfln reouerda una ocaslfln 
que 51 habfa tenido de presenclar un acto sexual de unos 
negros antillanos. Sin embargo, es apenas un rastro del 
africanismo lo que encontramos en esta escena entre los 
negros: "Se abrazaban con la violencia de las bembas
pegadas. Turbados y anhelantes.
Las apasionadas escenas llenas de supersticlfln que 
aparecen en Curundfl cuando se muere un negro antillano, 
Cristf, tambifln reflejan segfln nuestro modo de ver, 
clerto primitivlsmo provenlente de las lnfluenclas del
/the^7 are not any more sexually active than white men of 
similar class backgrounds." Alvin F* Poussaint, M.D.
"Six and the Black Male," Ebony (August, 1972), pfigs. 
114-115.
14Beleffo, Luna verde. pflg. 81.
•^Beleffo, Curundfl. pflg. 126.
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afrocubanismo. Aslmlsmo, las superstlolones de los
antillanos en materia de brujerfa las menciona Beleffo
en Gamboa Road Gang. Ati, el protagonlsta, piensa que
su querida antillana, Perla, estaba haciendo brujerfas
contra su "novia" norteamericana. Efectivamente, la
norteamericana sufre terribles dolores de cabeza. y
aunque el narrador las explica como consecuenoia de
remordimientos psicoligicos de la "grlnga", no niega la
17poslbilldad de influenclas ocultas. '
El despreolo del negro por su raza
El tema del desprecio del negro o el mulato por su
misma raza, en conjunto Intimo con el deseo de "mejorar
18la raza" como se dice en Panami, es tema comfln en la
llteratura antillana. NIcolis GuillSn en el poema
"Mulata" crltlca el esnobismo de la mujer que rehusa
aceptarse como lo que es, mulata, y que desprecla a los
negros por el color de la piel. La mulata snob, en
Vegjgantes. drama del puertorrlqueffo Francisco Arrivf,
representa el problema de la Infelicidad de la mulata al
19querer pasar por blanca o sentlrse blanca. En estas
l6Ibid., p£g. 130.
^Beleffo, Gamboa Road Gang. p£gs. 120,123, 137. 
^Biesanz, Panama £ su pueblo, pig. 177.
19coulthard, Raza £ color, pigs. 158-163.
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obras el mulato se pone en ridfculo al pretender no tener 
de negro.
El desprecio del negro o del mulato por su raza se 
refleja en Curundfl al presentarse una inquilina antillana 
de la casa de apartamentos donde vivfa Rubfln Galvfln:
Miss Luna era blanca, la nariz casl regada y 
los ojos verdes. El pelo duro y amarillo. Placa 
y neurastflnlca como una cucaracha blanca. Su madre 
nunca la soportfl porque era demaslado lmpertlnente. 
Ademfls, su madre despreclaba a los chombos y slem- 
pre renegabapRor vivir en aquel caserfln de madera 
machlmbrada.
Un momento de tenslfln y de humor en Curundfl refleja 
esta faceta del desprecio racial cuando Red Box, qulen a 
pesar de su aparlencla blanca y colorada no podia escon- 
der la negrura de sus antepasados antillanos, Insulta a 
unos trabajadores panameflos:
"Shut up your mouth. • • negar.1 . . .  A todos 
estos chombos y nativos debleran darle clase de 
respeto de como tratarnos a los gringos. • • 
blancos lgual a ml."
"Nativos. • . Pedazos de negros. . . chombos 
• . . Chombos. • • Chombos. • ."21
Lo patetlco de esta actltud y pose de Red Box es
que fll no es conslderado "gringo" por los norteamericanos
y que al lnsultar a los negros, el insulto recae sobre
sus propias espaldas. Se pone en rldlculo puesto que
20BelefIo, Curundfl. pags. 122-123
21Ibld.. pflgs. 173. 175.
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esta propagando con sus palabras actitudes de superior- 
ldad que son las mlsmas que al venlr de los blancos le 
causan complejos a el. Rub£n Galvan, el protagonista 
de Curundti. admira, a pesar de sus locuras, a este mulato 
de cuerpo gigantesco y domlnante ouya personalidad lo ha 
atrafdo poderosamente,22 pero no se deja engaHar por los 
gestos dramaticos del atormentado mulato, a quien llama 
en ocasifln: "gringo engafiado.1,23 Este tema del "gringo
enganado" predomina en Gamboa Road Gang encarnado en el 
personaJe At& quien constantemente hace alardes de ser
p ii
"gringo" y reniega de la raza negra de su madre. ^
La piel blanca, la estirpe espaRola son en la novela 
Curundfl de Beleffo, motivo de gran orgullo para el prota­
gonista RubSn GalvSn cuya abuela nunca dej6 de alentarlo 
con cuentos de su pasada nobleza de familia y de sangre. 
Sin embargo,la abuelita "odiaba a su padre rubio por 
haberse casado con una negrita portobelefia, que era su 
madre."2  ^ Para prevenir mfis "impureza" de sangre su
22Ibld.. pflg. l?b. 23Ibld.. pflg. 2^9.
^Por su condicion de mulato y su preocupaci6n por 
las razas de sus padres, este personage se estudlarfl en 
el capitulo dedlcado al mestizaje, donde por las mismas 
razones, tambiSn se le prestarfi m&s atenclfln al person­
al e Red Box de Curundfl.
23Beleffo» Curundfl. pflgs. 75-77, 80.
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abuela le aconsejaba a RubSn cuando era niflo que se casara 
con mujer blanca, ya que habla mujeres buenas de todas las 
razas. Ruben, producto de una mezola racial espaffola y 
negra, llega a veces a conslderarse bianco graclas a la 
constante propaganda de su abuela.
La vision que tlene Rubin Galvin de la raza es 
compleja. Quizas lo mis contradictorio en la personalidad 
del joven son los prejulclos raclales propagados por su 
clrculo social. Galvan no se desprecia a sf mismo, pero 
su identidad, primero como panameffo antes que mulato, no 
le permite ver a ciertos tlpos de negros con mucha bene- 
volencla, especialmente a los antillanos de habla 
, inglesa.2^
Aun mis sorprendente (aunque segtin hemos explicado 
anteriormente es de esperarse en Panami) es la actitud 
de la negra Martina en Pueblos perdldos de Gil Bias
Tejeira. A pesar de ser completamente negra, Martina
se siente muy dlferente de los antillanos:
Si se le interrogate por su origen, contestaba:
— Yo soy oastellana.
En lgual foma hubiera respondido cualquler negro
26John Biesanz escribe lo siguiente, que encuadra 
bien con la visidn racial del personaje de Beleffo: "Even
the blackest Panamanian Negro feels no racial solidarity 
with Negroes elsewhere; he is a Panamanian first, last and 
always. He feels contempt toward a far lighter West In­
dian. This is of course even more true of the ‘mestizos'
or mixed bloods." "Cultural and Economic Factors in 
Panamanian Race Relations," pig. 77^.
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de arraigo costeflo. Ser oastellano era y sigue 
siendo para los camfticos de la Costa, timbre de 
orgullo y diferenciacldn de los de su misma raza 
descendientes de antillanos de habla inglesa.27
Aspectos economic os e ldlom£tloos del pre.luiolo rao lal 
Segdn Biesanz la Idea de que los antillanos eran 
indeseables se apoderfi de los panameflos por razones 
religiosas, econ6micas y tambiSn raclales por miedo de
pQ
que la raza panamefla "degenerara." ° Los antillanos 
lnmlgrantes de hace algunos aflos experimentsban orgullo 
en sentirse sfibditos Ingleses, Debido a este senti- 
mlento ocurre clerto antagonlsmo de los panameflos contra 
los antillanos, pues 6stos, en su mayorfa, no hacfan 
adem£s esfuerzos por integrarse socialmente a la cultura 
panamefla;2  ^ sin embargo, cuando lo hacfan encontraban
2?Tejeira, Pueblos perdldos. pfig. 109#
O f )
Biesanz, Panamd z su pueblo, p£g. 252.
2^Hist6rlceunente, el alejamiento del antillano de la 
cultura panamefla exist16: "They were buoyed by pride in
their British culture, and went to great lengths to pre­
serve it and teach it to their children; they withdrew 
from Panamanian culture with disdain, regarding it as 
strange and inferior." Biesanz, "Cultural and Economic 
Factors in Panamanian Race Relations," p&g. 774;
Panama z §£ Pueblo. p£g. 178.
" . . .  the Negroes brought to the Isthmus by the 
Canal. • • remained. • • isolated in their own districts 
• . . • Very few of them learned the language of the 
land or made an effort to socialize with either Pana­
manians or Americans." Anguizola, "Negroes in the 
Building of the Panama Canal," p£g. 357*
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barreras casi invenclbles por el color de la piel y por 
la dlferencla de idlomas.^0 El idioma es partlcularmente 
lmportante en los niveles sociales panameflos que tratan 
de algfln modo con la infiltraclfln social norteamericana 
en el Istmo. La siguiente explicacifin que ofrece John 
Biesanz ayuda a comprender un poco m£s la importancia 
especial que se da en Panama a la "corrupclfin" del len- 
guaje y la constants vigilia que mantlenen algunos educa- 
dores para conservar lo castizo del idioma naclonal:
Panama lacks a strong native culture, and what 
there is is almost obliterated in the chief cities. 
As a nationalist spirit grew, the Panamanians 
fastened on the Spanish language as one of the 
sacred symbols of the Patria. Resentful of the 
fact that in their own chief cities one can hardly 
find a good Job unless one knows English, they 
struggle against the tide of Americanization with 
legal measures. All organizations must have Span­
ish names and conduct their business in Spanish; 
business signs must have the Spanish name first 
and in larger letters than the English one.31
Testlmonio del resentimiento de los panameflos por lo
que consideraban la "degeneracifln" del espaflol a manos
de los antillanos de habla lnglesa, es la sflpllca de un
panameflo de letras, Demetrio Korsi, quien abogfl en 1926
301'los panameKos acusan a los antillanos y a su 
descendencia de no desear aslmllarse a la vida naclonal. 
Al mlsmo tlempo, se ponen obstficulos en el camino de su 
aslmllacl6n. . . . "  Biesanz, Panamfl y su pueblo, pag. 
178.
En Puente del mundo aparecen Justificaciones de un 
vleJo panameflo del trato que se le daba a los antillanos, 
por el aislamiento que segfln este personaje buscaron los 
mismos antillanos y que trajo graves consecuenclas 
culturales. Ozores, Puente del mundo, pflgs. 13*1— 137 •
3lBiesanz, "Cultural and Economic Factors in 
Panamanian Race Relations," pflg. 777•
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para que las muchedumbres "paras1tarias1 fueran arrojadas
32del pals para preservar la pureza del lenguaje.*' Hoy en
dla, aparecen en los perlfidlcos anunclos patrocinados por
el goblerno que ruegan al panameHo que defienda la pureza 
33de su idioma.
EJemplo de la serledad con que consideran los pana- 
meflos el uso correcto del espaftol es la preocupaclfln de 
BelefTo con las influenclas que el inglSs ejerce sobre el 
espaffol. Reflexlonando sobre el tema Beleflo compara la
situacion en que se halla Panam£ al respeoto.con la sltua-
3^ci6n de la Romania al desaparecer el Latin. Sin 
embargo, la imitaclfln de la Jerga de los negros ocasiona 
algunos momentos de humorismo en la novela. En Curundfl 
la Jerigonza de los negros y mulatos de la clase baja la 
escucha Ruben Galvan cuando conversan dos de sus nuevos 
compafleros de trabajo durante el almuerzo, antes de regre- 
sar al trabajo de pico y pala. Tamtam, Joven negro, y
32Demetrio Korsi, Antologla de Panama (Barcelona, 
1926), pflg. 8.
33p0r ejemplo, se encuentra un anuncio al respecto 
en La estrella de Panamfl (11 de mayo de 1972), pfig. 32.
Los problemas lingUlsticos de la ciudad de Colfln, 
causados por la lnfluencia norteamericana y la antillana, 
los trata Argo Jos6 Hyman S. en su tesis, "Problema 
llnglllstico que afronta la ciudad de Colfln desde su 
fundaclfin hasta la actualidad,1 tesis, Unlversidad de 
Panama, 1967*
B^eleflfo, Curundfl. pflg. 139*
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medio maliante, le habla a Liequf, muohacho negro, 
quizes an poco menos agresivo que Tamtam. Se ponen a 
hablar de mujeres, y Tamtam, hablando de la suya dice:
"Al principlo, yo era rey con ella. Me daba
de too. Tenia mi ropa, pa los tres golpes y plata
tooel taim pa la bier. La priti se pus tof, 
boai. Plate que no querla aflojar plata ni pa 
los tres golpes. Yo no aguantS ese asalto y me 
vine a uerquear en el suom. Yo sigo con ella, 
asI, por puro vacil6n."35
Si el idioma inglfls de los antillanos contribiifa o 
no a la "degeneraclon" del castellano en PanamS, lo 
cierto es que la lengua inglesa les era sumamente venta-
Josa a los nuevos inmigrantes. Por el hecho de hablar
ingles, los antillanos eran preferidos por los amos de
35Ibid., pflgs. 136-137.
tres golpes— desayuno, almuerzo y cena.
Taim — del inglis time (tiempo).
bier — cerveza, del lnglfls Beer,
priti --del lnglSs pretty (bonita).
uerquear — del inglSs to work (trabajar).
suom — del inglSs Zone (Zona del
Canal).
El tema de este tipo de mezcla lingttlstica estfl 
ligado en Luna verde (pigs. 50-51) y en Curundfl (pags. 19, 
1^6-1^7, 230) con el tema de la falta de comprensifin 
lingllfstica entre los capataces norteamericanos y los 
obreros panameflos.
ReflriSndose a Gamboa Road Gang, opina Aristides 
Blanco R. que "la mezcla de vocablos ingleses y caste-?
llanos, en el dialogo de los personajes, es otro reflejo
fehaciente de una rpalldad social /en Panam£7. Es tal la 
influencla del ingles sobre el castellano, que ya en Pana­
ma hasta en personas de cierta cultura se nota tal afec- 
cion." El uso de las mezclas de ingles y castellano, de 
los angllcismos que abundan en el habla de los personages 
"nos hace sentlr un cierto sabor criollo a la vez que 
lanza una clarlnada de alerta a nuestras instituciones 
culturales para que hagan frente a dicho mal, que amen- 
aza con deteriorar hasta la misma sintaxis de nuestra 
lengua." "Anallsis de "Gamboa Road Gang*:, novela de . 
Joaquin Beleffo," tesis, Univ. de Panama,1963» pass. 5-6.
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la Zona, qulenes les daban los mejores trabajos y por 
conslgulente, los mejores Jornales. Al desarrollarse 
las.actitudes hacia los nuevos lnmlgrantes negros en 
Panam£, esta preferencla lleg6 hasta dar lugar a un 
resentlmiento por razones de orden racial.^ RubSn Galvan
^Biesanz, Panam£ £ su pueblo, pfigs. 175-176.
Biesanz subraya la lmportancla que tlene el hecho 
lingttlstico en los prejuicios contra los antillanos i 
"The fact that 'prohibited* Immigration* Includes, not 
' Negroes, but English-speaking Negroes, Is the clue
to Panama's 'race* prejudice. It Is not simply biological 
visibility that marks out the 'chombos,' but biological 
visibility In combination with cultural differences, the 
chief of which Is language." "Cultural and Economic 
Factors In Panama Race Relations," p£g. 776.
Roy Bryce-Laporte incluye el Idioma de los antilla­
nos entre las ventajas econ5micas que alentaran a los 
norte-americanos a importar trabajadores antillanos de 
habla lnglesa. "Crisis, Contraculture and Religion," 
pfig. 115.
La barrera lingtt.fstica seguramente aumentd la 
discriminacidn en la sociedad panamefla. Este factor 
social ha causado slmllares divsiones en otras partes del 
mundo, especialmente cuando el grupo lnmigrante estfi 
encargado de oficios y labor de carficter poco estdtlco.
En Inglaterra, el cariJcter de clertas ocupaciones, espe­
cialmente comblnadas con una barrera linguistics, fomenta 
la discriminacidn y la segregacidn. En Francla, por ejem- 
plo, donde rlge clerta tolerancla hacia los negros (acti- 
tud que obedece al hecho de que hasta muy reciente los 
africanos que llegaban a Francla representaban un nivel 
cultural, intelectual y llngUIstico considerable) encon- 
tramos que el £rabe de Algeria es el que sufre del anta- 
gonlsmo, especialmente de parte de los otros trabajadores 
franceses pobres, en gran parte por la competencla 
econfimica. Elizabeth Burney, Black in a White World.
The Economist. Brief 5 (London, 196877 pfigs* 10-11.
Ademfisr"esta actitud social encuadra dentro de lo que 
se experimenta en sectores latinoamerlcanos. Allf, "esta- 
mos frente a un tipo de relaciones donde el 'prejulcio 
racial' es algo muy sutil y enmascarado que sirve de pre- 
texto a dlversos tipos de discrlminacidn, sobre todo la 
econfimico-soclal." Comas, Relaciones lnterraolales en 
Amgrlca Latina, pig. 11.
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en Curundfl. claramente slente este tlpo de prejuicio:
"Desde muy nlffo habla aprendldo que los chombos /negros
antillanos/ y los manutos /campeslnos oholos/ le quitan
los trabajos a la gente como a su papfl que tlenen que
37trabajar en construcclones.
Este resentimiento tamblSn lo declara un prislonero 
panamePIo en Gamboa Road Gang cuando compara a los cam- 
pesinos de su pals con los antillanos lnmlgrantes:
", • . ustedes a pesar de haber llegado al pals extraffo 
lo tlenen todo, contra nosotros que no tenemos nada.^®
El prejuiclo racial llgado o exlstente por razones 
econflmlcas es un fenfimeno universal, y exlste o ha 
existido en toda la AmSrlca Latina. M’drner, Race Mix­
ture. pSg. 138.
Varlos hechos, entre ellos, leyes panameflas, demues- 
tran la ralz econflmlca de los prejuicios istmeflos, porque 
han sldo promulgadas durante perlodos de depreslfln 
econflmica, como por ejemplo en 1926, en 1932, y en 
19^0-^1 (durante el goblerno de Arnulfo Arias). Durante 
la Guerra, cuando la economfa panameffa se revivlficfi, el 
esplrltu naclonallsta antl-antillano se dlslpo, y en 
19^ -6 la nueva constltucion restorfi la ciudadanla a los 
hiJos de antillanos nacldos en el Istmo. Para Biesanz, 
el hecho de que Arias pudo adquirir un enorme voto 
durante las elecclones de 19^8 indlca que aun entonces 
la antipa^a hacia los negros antillanos contlnuaba. 
Biesanz, "Cultural and Economic Factors in Panamanian Race 
Race Relations," pag. 775* ^Se pudlera interpretar, por 
lo menos en parte, la eleccion de Arias a la presldencia 
en 1968, como reflejo del apoyo naclonal de sus puntos 
de vista raciales-culturales, que indlcarfa la superviven- 
cia de prejuicios contra los antillanos afln hoy en dfa.
37Beleffo, Curundfl. pflg. 221.
3®Beleffo, Gamboa Road Gang, pfig. 159•
130
El ejemplo mfis dlrecto del resentimlento contra los 
antillanos apareoe en Los Capelll. en una cancibn popular 
cuya letra decla:
Los negros son unos flojos 
no slrven pa trabajar 
ya para su casa 
Goethals los va a mandar.
Que se queden en Jamaica 
que apesten all£ en su tlerra 
ya que Park se fue a buscar ^
blanqultos a Europa pa trabajar.
La ventaja del Idioma inglesa que tenlan los antllla-
nos britfinicos lo manlflesta Beleflo en Luna verde en
tono irdnico: "Gringos que prefleren el Jamalcano por-
que su lengua Inglesa no sirve para contestar. . . ,
El sentlmiento de rencor contra los Jamalcanos de
habla Inglesa se aprecla en la narracl6n de Pueblos
perdldos de Tejelra, quien escribe:
39camarano de Sucre, Los Capelll. p£gs. 193-19^•
Otra cancldn popular que se referfa a los antillanos 
negros la transcribe Gil Bias Tejelra en Pueblos per­
dldos. Cuenta una estrofa:
Llegaron aquf los yanquls 
que para hacer el Canal 
llenaron de Jamalcanos
las calles de PanamS. Pueblos perdldos.
p£g* 15^ .
O^Beleflo, Luna verde. p£g. 27.
Asf como otros trabajadores, la servldumbre de los 
nortearnerlcanos la formaban, en cuanto fuera posible, 
negras Jamalcanas porque las amas norteamerlcanas no 
experimentaban tanta dlflcultad en oomunlcarse con las 
empleadas de habla Inglesa. Sin embargo, en la novela de 
Beleffo, Gamboa Road Gang, la madre de At£ es despedlda 
bruscamente de su trabajo como slrvienta en la Zona por­
que los padres sureffos de Anmbelle y Bobby no quleren que
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No faltaban pa name PI os entre los trabajadores.
En desventaja oon los antillanos britinicos por 
su desconocimlento del Ingles y sin convenlo 
especlfico que los favoreciera, no saoaban mayor 
medro de los trabajos. • •
Pre.lulolos rellglosos
La rellgi6n de los antillanos negros slgue hasta hoy 
en dla formada por dlferentes niveles de complejldad; 
los niveles soclales m£s altos de la cultura de los negros 
en la Zona aceptan la Iglesia episcopal, segulda en acep- 
taclon por la cat<5lica y varias sectas protestantes. En 
los niveles donde se pretende menos prestigio y estima- 
cion social, los ritos afrocubanos se aceptan mas f£cil- 
mente, aun cuando se contin&a patrocinando 2as sectas 
protestantes y hasta la religion catfilica. Estos ritos 
se los considers necesarios cuando la seguridad psicolo- 
glca que se requiere o se necesita no se puede encontrar 
en la religifin ortodoja.^
Los poderes magic os y sobrenaturales del ,,Obeah-man" 
de ciertas sectas originadas en Jamaica alrededor de los 
primeros afios del siglo XX y formadas por un grupo afro- 
crlstlano, siguen ejerciendo influencias en estas
sus hljos aprendan el lnglSs (considerado por ellos raro 
y degenerado) de la negra antillana.
^Tejelra, Pueblos perdldos. pfig. 176.
"Crisis, Contraculture, and
132
**3rellgiones macumbescas, Por lo tanto, para muchos 
panamefibs, el "chombo1', o antillano negro, es automrfti- 
camente protestante y macumbesco; es declr, es mlembro 
de sectas rellgiosas extraflhs, llenas de supersti- 
clones,
En varlas ocaslones partlcipa RubSn Galv&n (Curun- 
du) en discuslones contra los antillanos. La nota de 
prejuicio que predomlna en estas discuslones va contra 
la religifin protestante de la mayorfa de los antillanos 
de habla Inglesa, Otros panameflos tambifin asumen una 
actltud crltica frente a Salvador Brown, el predlcador 
negro, acusando a las prohlblclones estrlctas de su reli-
gi6n protestante de ser s5lo exousas para dlslmular el
5
mledo a ciertas sltuaclones vlolentas.
^3La raayorfa de los antillanos trafdos a Panama dur­
ante la prlmera parte del slglo XX practicaban ritos vudu- 
escos. Angulzola, ‘'Negroes In the Building of the Panama 
Canal," p£g. 353 (de una carta de Charles Magoon a Elihu 
Root, 2 de octubre de 1905, en Washington, D.C,, United 
States National Archives).
El Obeahman y sus poderes fasclnan a la novellsta 
austrlaca, Alma M. Karlin, Vfiase The Death-Thorn. London, 
193^» traduceI6n al inglSs de la 3a edlcldn alemana de 
1933* Berlin, p£gs. 156-3*14.
hh
Biesanz, "Cultural and Economic Factors In Pana­
manian Race Relations," pfig. 777-
La religlfin de los antillanos la menclona Gil Bias 
Tejelra en Pueblos perdldos cuando en el pueblito de 
Gatfin se apareclan muchos jamalcanos, como genfiricamente 
llamaban los gatuneros a los antillanos negros: "Venfan
a las ceLebraclones, no atrafdos por la fe, ya que ellos 
eran en su totalldad protestantes, • . Pueblos per­
dldos. pfig. 154.
^Beleffo, Curundfl. pfig. 29*f,
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Tolerancla racial
Ya se ha seHalado que las Ideas sobre la raza en
Panama son varladas y a veces contradictorlas. Resulta
por eso caracterfsti'camente panameffo el personaje Ruben
Galvfln en Curundfl, puesto que sus proplas ideas varlan
segfln el momento y las clrcunstanclas. A veces, Rub&n
siente cierto optimismo, y al ver los rStulos que segre-
gan las filas de pago, desarrolla cierto ideallsmo:
A la derecha bianco y a la izquierda negro. Un 
sfmbolo para los trabajadores. Lo que se levanta 
en estas soledades domesticadas por los gringos es 
la obra indisoluble de la mano negra y de la mano 
blanca. Le gustfl este pensamiento.^6
En un delirio que le sobrevlene a Ruben con una
fiebre de lnsolacifln, el hueco que cava en su trabajo le
parece grltar que todos los que han trabajado allf,
en esos suelos, todas las razas, volverfln juntos a la
tierra con la muerte:
MLlegaron de Africa y aquf estfln, los puedes ver que 
se filtraton en la tierra y se hicieron hojas y se 
hlcieron frutos y volvieron a mi vientre, omnlpo- 
tente, creador y destructor. Vinieron de Europa y 
vinieron de Asia.^7
A RubSn, le preocupa con frecuencia el problema 
racial, como todas las demfls injusticias. Pero a veces 
se siente con ganas de olvldar todo sentimiento de
*+6Ibld., pdg. 89 
k7Ibid.. pflg. 99.
13^
preocupacldn por los problemas terrestres del prdjlmo.
En alguna forma su condlsclpulo, el predlcador 
Salvador Brown, parece tener raz<5n. SI uno es 
humllde y se convence de la poca lmportancia de 
las cosas que lo rodean, es indudable que se 
produce en la conciencia una llberaci6n que nos 
desata por dentro de todos los compromisos 
terrenales.^8
En Curundif. Rub£n Galvan, aunque lleno de remordl-
miento, no trata de redlmir los resultados de su pesada
broma que le costfi el trabajo al campeslno cholo Yudl
Salcedo, Y es aquf donde Beleno muestra slmpatla hacia
las vlrtudes de Brown que aunque no se rebela contra las
autorldades, por injustas que sean, sf se preocupa de
un modo posltivo por el projimo de cualquier raza que
sea; Salvador Brown, negro y protestante, es el que le
presta consuelo a Yudl Salcedo; lo lleva a su iglesia;
por su intermedlo uno de los concurrentes le ofrece
it o
trabajo al campeslno. 7
A pesar de todas las frustraclones raclales, econo­
micas y rellglosas que en Curundfi est&n Intimamente 
llgadas, Beleffo inserta un tono optimista al final de su 
novela. Violentamente herldo y moribundo el Joven Rubfin 
Galvan, Salvador Brown, el negro protestante, deja de 
tratar de convertirlo, y le pone en las manos el Crlsto 
Sentado de Quito. En esta escena simbollca nos hace 
sentlr Beleno que las razas se pueden amar.
^8Ibld.. p£g. 97. ^9Ibld.. pggs. 26l-26*f
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El porvenlr del antillano negro es vlsto bajo lentes 
adn mds optlmlstas en otra novela canalera, Puente del 
mundo de Renato Ozores. En Puente del mundo una familla 
panamefla de la alta sociedad se muestra respetuosa hacia 
el lndlvlduo negro que sabe llevar blen sus responsa- 
bllldades; desea tambidn que los negros merltorlos pue- 
dan alcanzar sin dlficultades soclales, lnterpuestas por 
los odlos raclales, un nlvel Justo de felicldad, produc- 
tlvldad y satlsfaccl&n. Julia, joven bella e lntellgente, 
de la clase alta, siente por Jim, un antillano negro, un 
gran afecto por considerarlo un vleJo honrado y laborlo- 
so,^ Julia trata de persuadir a Jim de que debe alentar 
la vocacifin lntelectual de su nleto, un negro extremada- 
mente brlllante, pero Jim cree ver demasladas barreras 
contra el progreso de su nleto y prefiere ahorrarle una 
lucha que 61 considera infitil. Julia expresa mucho mfis 
optlmismo y, como en la novela Curundfi de Beleffo, Ozores 
termina sus observaclones con una nota de esperanza.
Dice Julia:
". • • Yo sg que en Estados Unidos, como aqul, y 
en todas partes, hay quien no gusta de los negros. 
Pero a esa gente no se le debe poner cuidado. Son 
unos necios, y su opinldn no puede prevalecer."51
El antillano tambldn hace un papel histdrlco en
Puente del mundo. novela que traza una llnea temporal que
^Ozores, Puente del mundo, p£g. 108. 
51lbld.. p«Cg. 3^ 9.
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alcanza desde antes de la construcciSn del Canal hasta
hoy. La familla de Julia se ports aftn m&s tolerante al
principio cuando los fundadores de la familla eran inmi-
grantes recientes. En sus consejos decla el patriarca
don Pedro Albertos "Y lo del color, o de la raza no
tlene importancla. . • • Los que vivlmos aqul, los que
somos parte de este mundo nuevo y agltado, no podemos
<2tener prevenclones de esa clase. • • • Indlrectamente, 
sin embargo, la presencla del negro en la hlstoria 
panameffa es a veces relegada a segundo puesto en los 
comentarlos de la familla. Dice uno de los mlembors al 
hablar de la portentosa obra de asimilaci<5h que existe 
en Panamas
". . . El hijo del francos y del ltallano, del 
grlego o del espartbl que ha nacido aquJf es tan 
panameflo, se siente tan vlnculado a esta tierra, 
que es la suya, como si varias generaclones le 
hubieran precedldo."53
En esta observacidn se ha excluido al negro panameffo.
El negro y las mezclas raclales se mencionan mucho
menos en Los Capelll. tambldh novela hlstcJlrlca, que en
Puente del mundo. aunque las dos novelas cubren aproxi-
madamente los mlsmo perfodos hlstcfricos. La vlsl<5n racial
es similar en ambas, sin embargo, limltandose la mayorla
de las veces a proclamar la Importancla de todos los
hombres, no lmporta su raza, que vinieron a trabajar
52Ibld.. p£g. 71-72. ^Ibld.a p5g# 33^
137
en las obras tltfinlcas del Istmo.^
En la obra histfirlca de Gil Bias Tejelra, Pueblos 
perdldos, los negros colombianos est&n desarrollados con 
mucho mas detalle que los antillanos, Ya hemos visto 
que Pedro PrestSn, acusado de inoendiar la ciudad de 
Colfin, y protagonlsta de la primera parte de la novela, 
era mulato, Estfi caracterlzado como un mulato muy 
respetado por los hombres del pueblo no solamente por su 
gran preparaclfin slno porque era un hombre de su palabra, 
fuerte y violento si fuera necesario, pero nunca 
injusto.-^
Otro personaje negro que hace un papel bastante 
lmportante como empleada de familla en esta novela es 
Martina, "falta de letras pero muy desplerta de entendi- 
miento.11^  Martina resulta ser flel y responsable; estfi 
lejos de sentlrse esolavizada puesto que la familla (la 
mujer es mestiza de apariencia elegante y el marido es 
francfis) la respeta y quiere mucho por su discrecifin, 
honradez y talento, Tejelra considera que la servi- 
dumbre negra se distingue por estas cuaJLldades y difiere 
en esta manera de la servidumbre India o de cualquier
5^Camarano de Sucre, Los Capelll. pfig. 51•
-^Tejelra, Pueblos perdldos. p£gs. 6, 7» H.
56Ibld.. pSg. 75.
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otra raza. La caracterlzacibn de Martina estfi impreg-
nada de humorismo, prlmero por su dlalecto en el cual la
principal caracterlstica es el cambio de la d por la r
suave entre dos vocales o inicial, y segundo por sus
superstlciones. Refiri6ndose a los duendes que segfin las
creencias del lugar se robaban a los niHos blancos,
Martina asegura:
" . . .  Pues si los he visto, perore lejos cuando 
taba chiquita. Como yo soy negra, ellos no querlan 
nara conmigo, poro toro er mundo sabe que son 
marditlsimos y que una vej se llevaron a un niHo 
bianco hijo de unos espaKoles que tuvieron por 
aqul un tiempo y querespuSs que loruendes les 
robaron la criatura que apareci6 respuS con el 
pescuicito enrerao entre unos bejucos, se fueron 
re por aqul. NiHo bianco no reberir onde halgaruen- 
des."58
Martina es uno de los personajes negros que mas es 
apreciada por los blancos en las novelas canaleras, 
quizfis (talvez desafortunadamente) porque no se rebela 
ni se queja de su condicifin social, pero tambifin 
porque tiene gran dlgnidad espiritual e inteligencia, 
rasgos que contrlbuyen a la superioridad de su carficter.
Los pre.lulclos hacla los indlos
La literatura indianlsta del siglo XIX le prepor- 
cionaba a los lectores una vinculacidn emocional con el 
pasado americano. Sin duda, la integracifin naclonal y
57Ibld.. p5g. 111-112. 58Ibld.. pfig. 110.
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patri&tloa se resforzft con el lndlanismo, que "tiene un 
profundo slgnlflcado dentro de la psicologla del nacion- 
allsmo. 1 ^
Exisitifi en las d£cadas medianas de nuestro siglo
(y exlste todavla) una lucha ideol6gica en LatinoamSrica
en la cual el Indio encontro, especialmente entre los
autores de tendencias pollticas izquierdistas, un apoyo
socio - literario. Esta situacifin social y literaria de
carficter inflexible fue nutrlda por interpretaeiones
demasiadas simplistas del pasado que crearon asf expre-
siones culturales del indigenismo, desafortunadamente y
60con frecuencia, estereotipadas y esteriles.
El indfgena, como sfmbolo naclonal, que aparece en
la llteratura indianista, toma contornos muy definidos
aunque a veces raodlficados, en algunas de las novelas
canaleras. En algunos casos, el indlgena resulta el "ser
6ltotalmente artificial e ideallzado," del indianlsmo 
romgntico.
En el caso de la novela de Candanedo, el indianismo 
tradlclonal cede al indigenismo contemporfineo, cuyo rasgo 
fundamental es la protesta social vigurosa que deflni- 
tivamente busca erradlcar los sufrimientos fXsicos y
C.Q
-^Coulthard, Raza £ color. p£g. 5.
-^°Morner, Race Mixture. p£g. 1^5*
^Coulthard, Raza £ color, p£g. 1.
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esplrituales de una casta frecuentemente abusada y
62explotada.
El lndfgena romantlzado
RubSn Galvan, en Curundfl. encuentra allvlo a su pSr- 
dida de auto-estimaci6n racial y polltica en la vuelta 
espiritual a lo nacional, a lo primitivo panameffo, a lo 
no tocado por el ••gringo11, al lndfgena.^ Es el indlo 
romffntlco de la llteratura indianista que alaba RubSn 
cuando, bajo la lnfluencia de la marihuana brlndada por 
unos compa/Teros de trabajo, elogia a unos lndios de San 
Bias, reco gldos y entrenados por los americanos para 
servir en las cocinas del ej&rclto.^ Para RubSn, ebrlo, 
esfcos machiguas representan lo verdaderamente panameffo, lo
A?ocFernando Rosemberg,"La mencidn del indio en la 
poesfa de la revolucidn, •' Boletfn de la Academia Argen­
tina de Letras, XXX (jullo-dic., 19^5)» pffgs. 3II-3I#, 
ofrece una definicldn similar del indlgenlsmo.
^^Para los panameffos urbanos, la vlda del campeslno 
y del campo istmeffo representan los valores tradiclonales 
que han perdldo en su afffn por el progreso materlalista 
de las ciudades. A pesar de su ldealizaclon del campo, 
sin embargo, en la realldad urbaha exlsten pocos pana­
meffos que en su futuro personal vean posibllldades de 
regresar al campo para cultlvar la tierra. Blesanz,
Panamff £ su pueblo . p£g. 95.
^"Aquel indio, . • pertenecla a un grupo de chlqul- 
llos que hace ya muohos aHos, el ejSrclto norteamericano 
trajo de las lslas de San Bias para trabajar a su servlclo 
en los campamentos milltares de la Zona del Canal. Nece- 
sario se hace advertir pues, que ellos s6lo cohocleron su 
dialecto aborlgen y el ldioma inglSs. Fueron bautizados 
con nombresde artistas: Tyrone Power, Robert Taylor, Clark
Gable, Spencer Tracy. Empleados como pinches de cocina.
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intocable por el extranjero del norte, y se arrodllla 
sumiso ante "el slmbolo autintico de su pasado." ^  Hasta 
aqur, podrTamos pensar que el autor aboga por la vuelta a 
los valores de la raza aborigen corao un modo de rechaZar 
los valores extranjeros. Lo imprictico y casl ridfculo 
de esta solucJL&n para el panameffo, sin embargo, lo demues- 
tra Beleflo con humor lrftnico. En primer lugar el indio 
se llama Mickey Rooney y no habla espaffol sino ingles. 
Cuando Rubin termina sus discursos elocuentes, expresiones 
de su sentlmiento patrlfitico, el mismo "slmbolo" de sus 
antepasados lo insulta: "— You drunkj Get out from here, 
niggers. • . Rubin Galvin no llegaba a comprender,
bajo la influencia de la marihuana, la enemistad de los 
indlgenas despuSs de sus elogios y mucho menos podia en- 
tender por que hablaban solamente ingles. Ruben Galvan 
termina metido ignominiosamente en un tinaco de basura, 
burlado por los machiguas, acompaflhdos ahora en sus risas 
por soldados americanos. Pero no es la risa de los sol- 
dados la que hiere a Rubin Galvin. Silo siente la risa 
de los indios, y "aquellas carcajadas crueles de sus ama- 
dos Susis, le dejaron el corazfin lleno de basura y des- 
perdlclos." ^7 £a americanizacidn del indio panameffo es
^^ Beleffo, Cjurundfi, pig. 246.
66Ibld.. pig. 247.
67Ibld.. pig. 252.
Eulogia R. de Arias compara esta escena de Rubin 
frente a los machiguas con la de Don Quijote ante los
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uno de los pantos mfis abismales de la realidad panamefSa 
que pinta Beleffo. El autor quiere demostrar con esta 
escena tragicdmica hasta qu§ nlvel han lnfluido sobre los 
panamefios las actitudes y las ideas raciales de los norte- 
americanos en la Zona.
Uno de los cuadros costumbristas raciales mas intere-
santes de la novela de Tejelra, Pueblos perdldos. es el
capltulo XXX, "Los culebreros," donde un negro y un cholo
compiten para determinar cual de los dos curaba major las
picadas de culebras venenosas. El negro es "de hablar
exuberante"; el indio es taclturno. El negro es agre-
sivo; el indio da la apariencia de ser impasible. El
Cholo gana el concurso porque al negro se le olvidfi que
cierta picada de culebra resultaba fatal si despufis se
toraaba aguardiente. El indio aqui aparece como un ser
superior, lleno de sabidurla; el negro, como blasonando
68
de sus poderes y como perjudlcado por su autoestlmacldn.
cabreros. Pero Rub6n Galv5n no es festejado por los 
lndios, como lo es Don Quijote por los cabreros, sino 
que es lnsultado y maltratado. "Un comentario sobre 
Curundfl, la novela profdtica de Joaquin Beleflo C . , " 
Loterfa. VIII (Julio, 1963), P<5gs. 72-73.
^®Tejeira, Puebios perdldos. pfigs. 127-131.
Quizes influyan en esta caracterizacifin del indio y 
del negro los mismos factores que encuentran Henry y May 
Larsen al comparar a los indios Guayml con los trabaja- 
dores negros en las plantaciones: los indios no se 
quejan, los negros si. 0 sea que los indios parecen 
estar culturalmente acondiclonados al sllencio, a ser 
taciturnos. VSase The Forests of Panama (London, 1964),
En Gamboa Road Gang aparece un reto similar al del 
indio y el negro en Pueblos perdldos. At&, el prota- 
gonista, cuenta que dos antlllanos se hablan retado "para
1^3
En Pueblo perdldos tamblSn se menciona a Vlctorlano
Lorenzo, un cholo que ha ldo tomando gran relieve en la
historla de Panama. Despu^s del tratado de paz del
Wisconsin al termlnar la Guerra de los Mil Dfas en el
Istmo, Vlctorlano Lorenzo es condenado a muerte sin la
proteccldn que esperaba del tratado de paz, y asf susclta
el llanto del pueblo que se habia aliado con los Libera-
les. El sigulente comentarlo de un personaJe menor
resume la sltuacifin tr&glca con que se encontr6 el "cholo 
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glorioso": "— Los grandes se entendleron, Rito, y los
chlcos han sldo sacrlficados." A nuestro modo de ver, 
la caracterizaclon de martir que se da a Vlctorlano 
Lorenzo responde a la exigencia nacionalista de vlncularse 
positlvamente con el pasado (anterior a la era republi- 
cana panaraefla)
conocer cu51 de los dos sabla mas contra-venenos. El uno 
al otro se daffaban, haciSndose morder de culebras para 
curarse a sf mismos. Hasta que se dejaron morder por una 
vlbora rara con la que el otro no pudo dar la contra." 
Beleffo, Gamboa Road Gang. p£g. 121.
69^ Este eplteto lo utlllza MoisSs Torrijos en un 
artlculo que comenta favorablemente la tesls de Alex 
PSrez-Venero, "La Guerra de los Mil Dfas: Preludlo de
la Indapendencia de PanamS," en "Antena del dfa,"
Crltlca (27 de mayo, 1971)» p£g»
70' Tejelra, Pueblos perdldos. pfig. 1^0; la historla 
del m£rtlr cholo la redacts Rub^n D. Carles en su obra, 
Vlctorlano Lorenzo, el guerrlllero de la tlerra de los 
cholos. 2^ ed., Panami?, 19*>6.
La historla del cholo Vlctorlano Lorenzo ha susci- 
tado tanto Interns que el Goblerno Revoluclonarlo de 
Panam£ ha lmprlmldo su historla en forma de paqufn, en 
un esfuerzo por dar a conooer al pueblo los hechos de la 
historla nacional y los valores de rfsta. Vtfase
1*j4
Despreclo hacla el lndlo
La falta de rapidez por parte de algunos campesinos
emigrados a la ciudad en asimilar su nuevo ambiente urbano,
su deficlente preparacidn intelectual y social, con res-
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pecto a la de los centros urbanos,' y los problemas
econfimlcos provenlentes de la presencla en las ciudades
de grandes ndmeros de inmlgrantes lnterloranos, contrl-
buyen a la formacidn de prejulclos hacla ellos por los
72
habltantes metropolitanos.'
No todos los panameflos de las novelas de Beleflo 
comparten la glorlflcacldn del lndlo y la vinculacidn 
emocional con el pasado de la patrla. Los cholos, y a 
veces los campesinos mestizos, son frecuentemente des- 
preclados por los elementos urbanos, Se desprecia y se 
abusa tambiSn del cholo, El mejor ejemplo de este abuso
Vlctorlano Lorenzo, el cholo guerrlllero. Edlciones 
Populares del Instltuto de Cultura y Deportes, No, 1, 
Panamd, 1970. El paqu£n fue reallzado con el aporte 
hlstdrlco de Rubdn Darfo Carles y el artista Nestor de 
Icaza.
71Veamos lo que escribe una panamefia de la clase 
alta de un peque?io pueblo de provlncia: "La quinta
clase—  los campesinos— forman la lnmensa mayorla. Son 
gente Ignorante, por falta de escuelas o porque no ha 
tenido ocaslfin de lr a la escuela. Se slenten Inferlor­
es a los mfis pobres del pueblo y se muestran extremada- 
mente deferentes con los arlstBcratas, qulenes eran los 
duenos de sus antepasados," Blesanz, £gnam£ x  ^ 12 pueblo, 
pag. 163. La caracterlzacl6n de Yudi Salcedo en Curundfl 
se ajusta muy blen a esta realldado
72Blesanz, Panamg £ su puebio. p£g. 98, 163,
Se encuentran ejemplos de estos prejulclos en Luna
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73ocurre en Curundfl. La cdlera del Pulo Alejandro se des- 
ata contra el campesino Yudl Salcedo que fll consldera 
"cholo" para vengar a su cuHado y Jefe, Mister Black.
Rubfln Galvan, y otros, aconsejan a Salcedo que al presen- 
tarse ante Mr. Black le dlga: "Ayam Juvenal Salcedo. Yu
sonamabltch." Las conseouenclas son desastrozas para 
Yudi Salcedo*
. . .  el Pulo Alejandro, agarra a Yudl por el 
cuello y lo sacude con fuerza. Lo zarandea y, al 
notar que su actltud no es tan bellcosa como sus 
peligrosas palabras dlchas en el colmo de la ino- 
cencla, clerra los puffos y hace destapar un caffo de 
sangre en las narlces del campesino que se agarra 
la cara. Entonces, el Fulo Alejandro continfla 
pegando en las espaldas, en el estflmago. . • le da
con el pie y los tacones. . . le tira y le arrastra
solamente repelldo por el gesto suplicante de 
Yudi Salcedo que le implora amargamente:• . .
— Ayam Juvenal Salcedo.* Ayam Juvenal SalcedoJ"
Yudl Salcedo es arrojado contra la calle, frente a
la caseta de los Ingenieros. En el suelo, "lgual que un
perro que no entlende por qufl se le patea cuando pide
verde, pflg. 29 y Curundfl. pflg« 221.
Hay uso de las palabras "cholos", "manutos," "buchi," 
en las novelas de Beleffo. "Cholo" es especfflcamente un 
tflrmlno racial dicho a veces en tono peyorativo; "manuto" 
y'touch!" son tflrmlnos que descrlben aspectos del campesino 
como su origen geogrrfflco (el campo), y su condlcldn so­
cial, pues generalemtne se reflere al campesino pobre o 
lgnorante.
Algunos soclfllogos reconocen que el despreclo del 
que son vfctamas los lndlgenas provlene m£s d« su falta 
de aculturacldn que de sus caracterfstloas raciales.
Comas, Relaolones lnterraclales en America Latina.
p£g. 10.
Se consldera que la identiflcacifln cultural es m£s 
f£cll de camblar que los prejulclos arraigados sobre la 
base de los rasgos ffsicos. Ibid.. pflg. 19.
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comida, lmplora amargamentei f~Yo soy Juvenal Sal-
74cedo. • •1"
El tema del despreclo hacla el lndlo lo vemos tam-
blSn en Luna verde. Ramfin de Roquebert sufre al ver
el despreclo en que se tlene a Renfl Conqulsta, hljo de
un cacique cholo qulen representa para Ramfin la elegancia
natural indfgena: "Aqul sfllo eres un cholo vulgar des-
preciado, y envllecido con el ron que aprueban todos los
75qufmlcos oflciales.”
En esta obra» Beleffo observa con l£stima la aparente 
reslgnacl6n a que, a causa de su lgnorancla, se someten 
los Indios San Bias, ("Adoran a sus amos y se creen 
gringos porque hablan ingles. Para ellos Panamfl y 
soberanfa no tlene nlngdn significado.M)7^ El sufri- 
mlento del lndlo debldo a su lgnorancla, aparece de 
clerta forma menos lastimosa y con tono mfis humor!stlco 
en Gamboa Road Gang, donde un machigua tambifln es dlgno 
de l£stima, hasta por su modo de hablar espaffol:
73v6ase tamblfln pflgs. 267-268.
7^ Beleffo, Curundfl. p£g. 230.
7^Beleffo# Luna verde. ptfg.124.
76Ibld.. pflg. 211.
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Me volvl hacla el diminuto indlgena de San Bias.
Su plel morada era del color del retofio de la hoja 
de marafffin, Sus gestos de una humlldad f5oll y su 
voz nlnguna, porque era suave, send11a y casl 
asi£tica. __
— Yo qulero 51 prestarme la pasta de los dientes."''
Por no conocer las costumbres y haberse apoderado de una
bicicleta el machigua fue a la cdrcel. La expllcacldn
que dlo fue: M— Yo ver bicicleta, entra ganas de llevar
y l l e v a r . E s t e  lndlo habfa trabajado en casa de unos
"rablblancos"^ qulenes lo habfan bautizado con el
nombre de Bellsario Porras, en honor de un famoso
presidents panameffo; en esta casa el machigua les
robaba constantemente a los nrablblancosn qulenes lo
00
castlgaban a palo.
Una mezcla de humor, pathos, y crltioa social 
tambidn se maniflesta en el caso de los machiguas en 
Curundd cuando uno de ellos insult a a los panameftos: 
h— you drunk. Get out from here, niggers, • . .1 El 
resultado es un alteroado entre el indio y Red Box, el 
mulato, quien arm5ndose con su alre de superiorldad, 
responds:
--Shut up your mouths. • • i Indians. • • I 
Listen. • • i I am American citizen. • • Shut up 
your mouthj Go to hellj Ustedes, y no nosotros, 
son los que se largan de aquf. Indios pinches de
^Beleffo, Gamboa Road Gang. p£g. 47.
78Ibld.. p5g. 51.
7^Apodo que se le da en Panamd a miembros de la 
clase alta.
SOBeleffo, Gamboa Road Gang. p£g. 51*
1^8
coclna, arrastrados y pulgarientes, venidos de la 
Jungla. • • Vayan. • . aoaben de saoar su basura* . • 
Indios lndecentes e lrrespetuosos* • • *"81
El despreclo cultural hacla el lndlo de parte de los
personaJes panameffos aparece solamente en las novelas de
Beleffo, principalmente en Curandfl. No solamente person-
ajes negatlvos como el Fulo Alejandro, slno hasta el
vehlculo emotivo principal, Rubin Galvin, comparten
renoores hacla los lndfgenas* Rubin, sin embargo, como
hemos explicado anterlormente, ldeallza al lndfgena como
sfmbolo, a pesar de qua en su vlda diaria no los trata ni
con respeto ni con admlraciln.
En la novela de Candanedo, como veremos en segulda,
no es el despreclo slno mis blen la lndlferencia hacla el
indio lo que conslgulentemente produce su explotaciln.
El lndlo explotado
La compaffla bananera en Chlriqul, la United Fruit
Company, que tlene lnmensas flncas en Centroamlrica ha
sido lntensamente atacada por autores centreamer1canos 
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y panameffos. Hubo una Ipooa en la cual esta compaffla
^Beleffo, Curundfl. pig. 251.
82An6nlmo, "Naclonalismo y llteratura en la obra de 
Joaquin Beleffo,C.," pig. 179? Fleury, "Cinq Romanciers," 
Pdg. 65 (Fleury presents una historla conolsa e lntere- 
sante de la evoluoi6n en Centroamlrica del poder de la 
United Fruit Company y las luchas polltlcas en las 
cuales partlcipd la compaffla, etc., pigs. ^5-^9).
Entre las novelas que tratan oon bastante Infasis el 
tema de las compafflas bananeras se enouentran las slguien- 
tes novelas centroamerlcanasi Prlslfln verde (1950) ue
Ik9
ejeroifi tremendo poder eoondmioo y politico y en la oual 
us6 sus poderes para beneflolo exolusivo de sus dueffos.
Se resistifi a permitlr slndicatos; explotfi no solamente 
la tlerra sino a los hombres, y su avariola abarcadora le 
merecld el tltulo de "pulpo." Los tlempos ban oamblado, 
y la compaffla ya no exlste oomo entonoes; mis bien, segdn 
los reportages mis reclentes, es un modelo por su labor
RamSn Amaya Amadqr (qulzis la mejor; reciblda favorable- 
mente hast a en Al'emanla); Vlento fuerte (1950), El 
Pa pi verde (195*0 y Los o.1os de los enterrados (I960) de 
Miguel Angel Asturias; Mamlta Yunil (1941) de Carlos 
Luis Pallas; Barro (1951) dePaoa Navas Mlralda;
Ebano (195*0 de Alberto Orddffez ArgUello; Flor de Banana 
de Joaquin Beleffo y La otra frontera (1967) de C?sar 
Candanedo. La fama de oada novela esti fuertemente llgada 
a la taaa. polltica de su autor, Por eso la de Falla y 
las de Asturias son mis leidas que Prlsldn verde. Viase 
EneIda Avila, nLas compafffas bananeras," Loterla (oct., 
I960),- pig. 102.
En Panami, por lo general, los problemas soclales del 
indlgena no han sido enfooados por los autores oomo lo han 
sido en palses como Mdjico, Perfi, Bolivia, Guatemala,
Ecuador; alii, "el poroentaje indlgena constituye la 
mayorla de la poblaoidn /v7 el tema del indio y su tragedia 
ha merecido la debida atencldn de los novelistas, quienes 
desarrollan lo que se ha llamado una literature indigen­
ista dedicada a denunoiar los males que aquejan a esta 
raza. . . .  La heterogeneldad racial en nuestro pals 
/Panami7 no permits captar la problemitioa indlgena de 
manera~patente al igual que en aquellos palses, y es sola­
mente ouando el novelista sitda su vlsidn en rincones 
leJanos de la naoidn, donde el indio adn mantiene sus 
caraoterlsticas itnioas, ouando nos es mis palpable el 
problema. Le cabe a Candanedo el honor de iniolar en forma . 
forma real la presentaoidn del tema indlgena en Panami 
/con Los olandestlnos y con L& otra frontera7. El tema 
del indio en otras novelas panameffis ha sido de caricter 
legendario." Segura, "La otra frontera, nueva etapa en 
el desenvolvlmiento del ginero novelesco panameffo," pigs. 
3^ -35.
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social y por los beneflcios medicos y eoonomloos que 
prooura para sus trabajadores. Los trabajadores en Hon­
duras, por ejemplo, son los que mejores sueldos ganan en 
el pais? su alojamiento, el cuidado de la salud y la 
educacldn son gratis y ezcelente. Tanto es asl que los 
trabajadores no han permitido que abandons Honduras, Gua­
temala, Costa Rica o Panam£, a pesar de que la compaffla 
estfi bajo ordenes de los Estados Unldos de abandonar una 
de sus subsldlarias para cumpllr con las leyes estado- 
unldenses ant 1-monopollstas. Ya no es la compaffla slno 
el sIndioato, el que lucha para evitar que los goblernos 
naclonales de esos pafses intervengan en los asuntos de 
la compaffla. Estos cambios se han precipltado ultlma- 
mente, lmpulsados desde la deoada de los 50, ouando los 
palses latinoamericanos slntieron un fuerte renacimiento 
de reforma social, que lnclula la formaci6n de slndicatos
Oo
eficaoes y la legislacldn social. Sin embargo, hay 
qulenes conslderan que exlsten todavla demasladas 
injusticias.®^
^Georgia Anne Geyer, "United Fruit: Former *0ctupus*
Spreads Loving Arms," The Miami Herald. (17 de mayo, 1972)? 
Richard Severo "United Fruit Lives Down a Colonialist* 
Past," New York Times (2^ de abril, 1972).
Es necesarlo ezplicar que algunas de las novelas que 
presentan las oondiclones de las habltaciones de los 
obreros como lnadecuadas fueron escritas hace m£s de diez 
affos. En la actualldad, esta sltuacldn ha oamblado. Avila, 
"Las compafffas bananeras," Loteria (ootubre, I960), p£g.76.
S^Fleury, "Cinq Romanciers," p£g. 50.
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Las relaolones de la oompafila con sus trabajadores 
forma una gran parte de la crltica social de la novela de 
Candanedo, La otra frontera. De estos trabajadores se 
enfooa a una porciGn considerable de Indios para des- 
crlblr la explotac l<£n por la oompafffa.
En la realidad social se pueden advertir diferencias
entre las tribus o tlpos de Indios en Panamfi. A los
indios Cuna o San Bias los encuentran algunos observa-
dores demasiado lnteresados y materlallstas, con poca
nobleza de esplritu,®-* aunque esta opinidn puede ser
producto de una antlpatfa surglda ouando dlchos Indios
reclaman lo que es suyo, ya que otras opiniones aseguran
que las amblelones de los San Bias son m£s de tipo
86colectivo que individual. Los Guayml, por otra parte, 
aparentan ser mucho mSs industriosos, no tratan de lucrar- 
se del pfiblico turlstlco y no se queJan, cualldades que 
han podido explotar— segdn Candeanedo~las bananeras y 
otras plantaciones e lndustrlas agrfcolas en el Istmo.®^ 
Una marcada dlferencia entre el indio que generalmente 
plnta Beleffo y el que aparece en la otra frontera de
^Larsen, The Forests of Panama, ptfgs. 100, 102.
86Lucia Mouat, "Quiet Change Laps the Shores of 
San Bias," The Christian Solenoe Monitor. (2? de nov., 
1971). Es cierto, si, que los indios Cunas (San Bias) 
se oonslderan superlores racial y culturalmente a otros 
indios en el Istmo. Ibid.
^Larsen.The forests of Panama, p£g. 100, 102.
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Candanedo es el completo embruteclmlento que se apodera
88de estos ultlmos, qulenes por todos los lndlclos son 
los Indios Guaymf que habltan la region de la cual escribe 
Candanedo.
Son muchos los ejemplos en esta novela de los abusos 
que sufre el lndlo. El ejemplo m£s notable es el modo 
despladado en que se aprovechan los enganchadores de la 
lgnorancla de los Indios para someterlos a la explotacidn. 
Los traen a trabajar por clentos y por miles. Muchos 
jam£s han salldo de la sierra, pero las promesas lucra- 
tlvas resultan demasiada tentadoras ("— Mucha plata. . • • 
Aguardiente, ron. • • Mucha mujer buena y mucha cosa 
barata. • • ."®^). Acostumbrados los Indios a descansar
8®Las condiclones econdmlcas de los Indios Guaymf 
que menclonanilos esposos Larsen parecen ser las mlsmas 
que exlstleron cuando Candanedo escribld su novela. Los 
Larsen publlcaron su llbro prlmero en franees en Suiza en 
1962, y aunque Candanedo no public^ su novela slno hasta 
1967, ya en 1959 otra frontera habla ganado el premlo 
Mlr6. Es posible que Candanedo haya esbozado y hasta 
escrlto su novela g^ flos antes; sin embargo, si su pro­
testa social debla tener razfin, es oasl seguro que el 
autor se daba cuenta de que las mlsmas condlolones exis- 
tlan para los Indios en las plantaclones cuando publico 
su llbro. Sin embargo, algunas oplnlones como las de 
Georgle Anne Geyer "United Fruitx Former 'Ootupus*
Spreads Loving Arms," y de Richard Severo, "United Fruit 
Lives Down a 'Colonialist' Past," demuestran que la 
protesta soclo-eoonflmioa de Candanedo en La otra frontera 
se debe oonslderar en su marco hlstSrioo y no se le puede 
conoeder valor social contempor£neo sin modlficaoidn 
alguna.
89Candanedo, la otra frontera, p^g. 181.
El materlalismo es el imfln que arrastra al Indlgena 
a su destruccidn. El materlalismo lo veremos m5s adelante 
como parte muy lmportante en la oaracterlzaoidn de los 
norteamerlcanos en estas novelas oanaleras.
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ouando el cuerpo se lo pedla, los oapataces los forzaban
a trabajar de "sol a sol" sin desoanso alguno. El tra-
baJo de fumlgar las plantas de banana se los daban a
ellos porque otros trabajadores m&s enterados se negaban
a arrlesgar sus pulmones. De modo que los Indios morlan
con los pulmones agujereados por combatlr la sltooa que
destrula los sembrados de banana; morlan de hambre
esputando sangre, ezpatrlados de la Zona bananera por
firdenes de los mSdicos; morlan partldos y mutllados en
las vlas fSrreasi morlan de Influenza y de sarampl6n en
las casuchas enoerradas que propagaban JLas enfermedades
con ferocldad; morlan oarbonlzados por la corrlente
elfictrica en los alambres de alta tensi6n, provooando
90apenas una queja de "cholo bruto" del oapataz. Los
mlserables Jornales que les pagan a los Indios agravan su
sltuacifin desesperante cuando sus pulmones plcados ya no
reslsten el trabajo. Y peor afin, algunos miembros de la
compaffla,hasta trabajadores de ella en el comisariato,
se aprovechan de su lgnorancla y mansedumbre para subir-
les los precios a la hora en que salen del trabajo, des-
91pu£s de las horas regulares del comisariato.
9°Ibld.. p*gs. 180-190.
91Ibld.. pfig. 187.
El comisariato es una lnstltuoitfn de las compaffla 
bananeras que critioan fuertemente los autores en Centro- 
amfirioa, aunque en la realldad los comlsariatos si eran 
de verdadero serviclo para los trabajadores. Es poslble 
que al hacer crltioas de esta Indole, los autores no se 
atreven a "lncluir a los poderosos politicos oriollos que
15**
El finlco lndlo venldo de la sierra que sobresale
por el uso de su intellgencla natural en observar las
mlserlas de sus hermanos, es Cansarl, un hombre callado,
sobrlo y trabajador, y no embruteoldo por el lloor y la
violencla; Cansarl
Miraba avergonzado el especticulo; miraba perder 
el dlnero y ser mofa y escarnlo. Y sufrla bajo los 
efectos de los golpes que los otros se proplnaban 
con locura y odlo y que causaban regocljo a otros, 
los que no entendfan la tragedla del lndlo nl le 
cohcedfan valor humano aprovechable, s6lo valor de 
bestla.92
Cuando Cansarl logra dlsponerse a "pelear contra el 
monstruo"^ y consolidar, persuadlr y organlzar a los 
Indios., es brutalmente tratado por los apoyadores de la 
c ampaffla:
Se le llamo agente comunista; se le apaled, 
atropellfi y encarcelfi largas temporadas, sin Julclo 
. . . .  Pero se mantuvo lgual porque silo los 
seguros de sf mlsmos pueden doblarse sin romperse.
Y Cansarl no se rompl6.9**
Vemos aquf una nota de optlmlsmo en la narraciin; es 
decir, la poslbilidad de enoontrar Justlcia, aunque por 
cauces vlolentos, existe. El "monstruo" puede tener su 
momento de derrota en el future.9-*
son los dueffos de las cantinas y de los garltos de juego." 
Avila, "Las compaHfius bananeras," Loterla (octubre, I960), 
pigs. 77» 80, Candanedo, al oontrarlo, acusa a los nacion- 
ales asl como a la compaftfa de los males que azotan a 
las vlctlmas de sus empresas.
92Candanedo, La otra frontera. pig* 188*
93Ibld*. pig. 19**. 9/fIbld.. pig. 192.
9-*Viase Segura, "La otra frontera. nueva etapa en el
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£1 tema de la explotaclfcn del Indlgena como
obrero se vislumbra apenas en Curundfl y en Los Capelll,
Beleffo menclona que algunos nlflos, Indios de San Bias,
los llevaban los norteamerlcanos para entrenarlos de
pinches de coclna en las bases militares. Indirecta-
mente, se vislumbra que los Indios estaban adaptados
96m&s a la cultura nortearnerIcana que a la panameffa.
En Los Capelll aparece un gula lndlo admlrablemente 
fuerte que cargaba en sus espaldas a los blancos que 
viajaban por las montaflas Interloranas de la Repflbllca. 
Su padre, de la misma profeslfln, habfa reclbldo de un 
dignatario nortearnerlcano una sci'tlja en agradeclmlento 
por haberlo gulado y cargado, en su cruce hacla Colombia,
desenvolvlmlento del gflnero novelesco panameffo,1 pfig, 8,
Segfln Fleury, uno de los valores de Prlsldn verde de 
Amaya Amadro, es que el autor, como vlslonarlo, antlclpa 
en su obra lo ocurrldo k o 5 affos despuSs entre los 
slndicatos y la compaffla, Fleury, uCinq Romanolers," 
pflg. 96, La novela de Candanedo (qulzfls por lnfluenola 
de Amaya Amador?) termina con un sentlmlento o atmflsfera 
de optlmlsmo, entrevlendo el flxlto de los slndicatos,
^Beleffo, Curundfl, pflg, 245-2^6,
El lndlo se muestra orgulloso de su proeza 7 de la de su
padre ; no hay lndlcaclones de dlsatlsfacclfln social nl
97econdmioa de parte del personaje o del narrador.
^Camarano de Sucre.Los Capelll. p£gs. 22*1—225 
Charles Biddle, menclonado aqul como el nortearner1- 
cano que cruzd el lstmo, efectlvamente lo cruzd en I836 
acompaflado por don JosS de Obaldfa, mlembro del Congreso 
de Nueva Granada; Biddle fue deslgnado por el presi- 
dente nortearnerlcano Andrew Jackson para que vlsitara 
dlferentes rutas para una vfa fSrrea a travds del lstmo 
e Informara al goblerno de los Estados Unldos el valor 
comerclal que tales rutas tuvleran para la economla norte- 
amerlcana. Alex Pdrez-Venero, "Resefias histdrleas sobre 
varlos proyectos para la construccidn de una vfa 
transfstmica," Loterfa (novlembre, 1971), ptfg* 61,
CAPITULO IV
OTROS PREJUICIOS DE LOS PANAMENOS:
OLIGARQUIA, NORTEAMERICANOS, EXTRANJEROS
Los objetos de los prejulclos del panameno del 
pueblo no se llmltan a los negros y a los indlgenas, slno 
que tambiSn ezlsten prejulclos contra los grupos ollgtir- 
qulcos que en Panamfi se tlenen por blanoos. En las 
novelas oanaleras, tamblfin el norteamericano, asl como 
otros eztranjeros blanoos o mestizos, no son generalmente 
vlstos sin prejulclos por los panameHos. Pero las opl- 
nlones de los personaJes panameHos fluctfian segfin el 
carticter de los eztranjeros con qulenes se enfrenten y 
segtin sus proplas poslclones soclales y economicas.
Estos prejulclos son por lo general culturales y economi- 
cos y no proplamente prejulclos raolales. No falta den- 
tro de este esquema cultural y eoonfimlco, el aspeoto 
politico del prejulclo "racial", tema que tlene mucha 
lmportanola dentro del alcance temtitlco antl-lmperlallsta 
de estas novelas.
La ollgarqula
La blanoura y la arlstocracla esttin Intlmamente 
llgadas en Panamti.^ Con algtin tizlto la arlstooraola ha
1Blesanz, Panamti ^ su pueblo, ptig. 226.
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prevenido las mezolas raciales en su llnaje, de lo oual 
se vanaglorlan, A denies del color, como en casl toda la 
America latina, la poseslfin de terrenos tlene gran impor-
tanola econdmlca, asf como muoho prestlglo, para las
2
famlllas de la clase alta. La arlstocracla forma un 
grupo bastante compacto politico, social y econdmlco, por­
que las famlllas estin muy relacIonadas entre sf. Ademis, 
en cada grupo familiar hay por lo menos un mlembro con 
un cargo ptfblico ventajoso desde el cual protege los 
lntereses mercantlles de la familla. Por mucho tlempo,
la arlstocracla (u ollgarqufa) ocupd casl sin ezcepcl6n
3
los prlnclpales puestos politicos de la Repflblioa.
Los prejulclos del panameffo del pueblo contra los 
blancos arist6oratas se deben menos a la suerte social
2l
de estos de ser blancos, que a su avarlola eoondmloa y
2"Sln embargo, en Panama esas tlerras generalmente 
no son extensas plantac1ones, slno campos baldlos cuyo 
valor sfilo sube ouando los Estados Unldos los neoesltan o 
cuando los atravlesa un oamlno, o blen terrenos en los 
barrios bajos, en los que se levantan casas de mflltlples 
vlvlendas, cada una de las cuales produce una renta men- 
sual por concepto del alquller que paga la famllla que 
la ocupa," Blesanz, Panama £ su pueblo. pig. 165*
3john Blesanz and Luke M. Smith, "Race Relations In 
Panama and In the Canal Zone," American Journal of Socio­
logy* LVII (Julio, 1951)# P^g* 9» Blesanz, PanamZTV su 
pueblo, pig. 164-165* La novela del escrltor panameflo 
Rodolfo Aguilera, Rosea S. A. (Panami, 1963)* dramatlza 
la oompllcada polftlca naclonal panamefla. Tamblin cltamos 
The Prince (New York, 1972), por R. M. Koster, novela que 
se reflere en una vena satfrica a la polftlca panamefla.
^Los .estudios de los Blesanz demuestran que esta 
actltud descrlta por los novellstas oanaleros oourre en 
la vlda real de Panami: ". • • es poco probable que
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a su vanldoso orgullo. Sin embargo, la poslbllldad de 
ascender social y polltlcamente en la esoala naolonal se 
le hace dlffcll al pobre, entre otras razones, a causa de 
la mezcla racial que prevalece en su grupo, mezcla que 
constltuye una verdadera barrera para el hombre de la 
masa frente a la oligarqufa blanoa. Aunque la disorl- 
minaclfin racial existld slempre en los grupos arltoorA- 
tlcos latlnoamerlcanos, la rlgldez en el trato zonefta 
de las razas ha contaglado adn mAs a las clases panameffas 
prlvllegladas racial y soclalmente, aceptadas en la Zona 
como lguales.^ Aunque este grupo es numericamente muy 
pequeflo, es sin embargo un elemento demaslado poderoso 
para no Influlr en el escalamlento social y en la percep- 
cl6n racial dentro de la RepAbllca.
Los escrltores de novelas canaleras han tratado, por
la mayor parte de no olvldar la responBabllldad que debe
aceptar este sector panameffo por los problemas econ&mlcos
7
y sociales del lstmo. Pero el tema canalero no se presta
muchos panameffos con mezcla considerable de negro se slen- 
ten muy lnferlores u oprlmldos. No odlan nl temen de los 
blanoos. Slmplemente los conslderan afortunados. Los 
panameffos dlcen de aquel cuyo color representa un obsta- 
culo en su enoubrlmlento: £1 color le ofende." Pan<m»t ^
su pueblo, pAg. 181.
-tySase Morner, Race Mixture, por ejemplo pAgs. 29,
35, 39, *U, 5^ » 55, etc.
^Blesanz, PanamA £ su pueblo. pAgs. 180-181.
?Exlste un grupo que ha entorpecldo las buenas rela- 
clones entre PanamA y los Estados Unidos. Este grupo lo 
forman los explotadores politicos y eoondmlcos de PanamA,
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para enfocar ampllamente este problems de la responsa- 
bllldad moral panameffa, slno mis blen para subrayar las 
lnfluenclas que emanan de la presencla del Canal mismo. 
Sin embargo, el esfuerzo por ser lmparoial, por obtener 
un punto de vista equlllbrado respecto a los problemas 
istmeffos, susclta quejas y crfticas de los autores contra 
la oligarqufa panameffa.
Beleffo critics mis a la oligarqufa en Curundfl que en 
sus otras dos novelas canaleras. El protagonists, RubSn, 
muere en los lazos de las lntrigas codiclosas de una
famllla aristocritica que quiere desalojar de su propio
8terreno a un tfo de Rubin. En esta novela, BeleHo pre­
sents al Pulo Alejandro como el tfplco producto de una
arlstocracla decadente a la cual miran los humlldes con
o „
sospecha y desconflanza. La educacion del Fulo, los
qulenes han querldo desviar la atencidn de sus propios 
actos llegales o Inmorales acusando a los Estado Unidos 
de ser culpable de todos los problemas del lstmo. 
Blesanz, Panama jr su pueblo. pigp .65. 1^5*
Q
La tlerra es un aspecto de la economJa bastante 
lmportante tamblin en la novels de Candanedo £& otra 
frontera. En una ocasiin es vlnculada a los terrate- 
nlentes del pafs y a la oligarqufa, y expresada la acti- 
tud del panameffo desheredado en estas palabras1 "• • •
Yo dlgo que si matan extranjeros por la tlerra, a otros 
ladrones, de aquf, hay que aplloarles la mediclna porque 
son tan perros como los de afuera. . . . "  otra fron­
tera. p£g. 113.
B^eleffo, Curundfl, pigs. 60, 26b, 265. 292.
En Luna verde. Beleffo describe una de las razones 
que expllcan, segdn 61, la degeneracldn que ve en las 
clases rlcas: "Ya cuando se prueba el placer y el bien-
estar, es duro olvidarlo. Es por eso por lo que los
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mlmos de sus tlas y hermana, todas sus irresponsabllidades
mal oorregidas por la famllia, lo han llevado a ser arro-
10
gante con los humildes y oportunlsta con los poderosos.
Su conducta en el asunto del cholo Yudl Salcedo, el 
campesino vfctlma de la burla cruel de sus compafferos de 
trabajo,^ (vdase capftulo III de este estudlo) demuestra 
estos rasgos Importantes en la caracterlzacldn del Pulo 
como representante de los blancos arlstderatas. Es 
slmbfilloo quizfis que el Pulo maltrata a un cholo para 
"proteger" a un norteamerlcano. Es declr, la lnfluencla 
americana en la vlsl6n racial del panameffo es Importante, 
en este caso porque al aslmllar aotltudes raolstas y pen- 
sar como los zoneftas, clertos panameHos quleren ganar 
obsequlos especlales de los nortearnerloanos. Lo lr6nlco 
es que los panameffos, Fulo y su hermana, demuestran 
menos comprensldn y m£s prejulclos que Nr* Black, mlem-
bro de la comunldad zonefta, a la que generalmente ataoa
12Beleffo por sus prejulclos raciales* Para Beleffo se
rlcos slempre vlvlrdn degenerdndose dentro de su propla 
grandeza, en donde fatalmente suoumbirdn*M Pdg. 146*
*^En "Naclonalismo y literature en la obra de Joaqufn 
Beleffo C*," p4g. 98 y las sigulentes pdglnas, el autor 
(anonlmo) acusa la ezlstencla verdadera de personas del 
mlsmo tlpo del personaje Fulo Alejandro cuya presenola 
corrompe y degenera al pals.
^Beleffo, Curundfl. pdg* 229-230,
12Tambldn en Luna verde. otro norteamerlcano llamado 
Nr. Black llora la muerte de uno de sus trabajadores 
negros. Luna verde. p&g* 1^2.
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hallan tantos o mis prejulclos dentro de clerta clase 
panameffa como dentro de los cfroulos zoneftas*
La blancura es para el Pulo y su hermana* fuente de 
orgullot "--Bn ml famllia nunca se ha conocldo un negro, 
i J a m a s J F u l o  se deflende asl ouando una cabaretlsta 
argentine, amante de 61, antes de montarse en el avldn 
de regreso a su pafs natal, y un poco amargada por la 
indiferencia del Pulo, le dice:
"A los gringos les da lo mlsmo, para ellos 
todos ustedes son unos splk. Tu eres rublo, pero 
aquf todos estin mezclados con negros,”1^
El Fulo se autocategorlza aparte de los demis pana-
menos, deslgnindose un rango prlvlleglado dentro de la
escala social. Esta autoseparacl6n por parte de Fulo la
demuestra el slguiente diilogo entre 61 y la argentine*
"Ustedes los panameHos no pueden lr a todos los 
lugares de su tlerra. Aqul, en la Zona del Canal, 
no los dejan entrar a donde ustedes quleren. — Td 
no puedes declr eso de ml. • • Yo soy Gold Roll en 
la Zona y tengo dereoho a entrar a cualquler comi­
sariato o Club House de los gringos.
— Lo dlgo por todos los panameffos.
— Ah? Eso es otra cosa. Pero por ml no lo puedes 
declr. Yo puedo entrar en cualquler lugar en donde 
hay gringos. Yo soy tan bianco como ellos y hasta 
mis bianco. Por algo me dlcen el Fulo. Ademis soy 
de la famllia mis arlstooritloa de Panami."15
Su hermana tamblin se consldera muy especial por vlrtud
•^ Beleffo, Curundd. pig. 53-5^*
3*Ibld.
l^ibld. En Panami la palabra "fulo" o "fula" se 
reflere a ia persona rubla.
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de su raza y dlnero y se queja de los nuevos rlcos oon 
qulen se encuentra hasta en el Club Unldn, club de la 
arlstocracla panameffa.^
El deseo entre los panameHos de tener la piel 
blanca como prlmera prueba externa de la arlstocracla 
lo expresa BeleHo en una anScdota humorlstlca cargada 
de lronfa en la cual RubSn Galvan, el protagonlsta habla 
con su abuela*
Su abuela (de RubSn) le habla dlcho que el 
mundo se divide en chusma y arlstficratas. Entonces 
61 lngenuamente le preguntfi* "^y nosotros que somos 
abuela?" y su abuela lo mird fijamente y sin hacer 
caso de su plel morada, nl de la casucha de caJones 
le replied sin tltubear: " Nosotros somos arlstd-
cratas!"17
A pesar de las ventajas economicas y soclales que la plel 
blanca trae en Panamd, un negro en Luna verde llega a 
declrle a doHa Hilda Fabrlolas de Mortimer, "heredera de
Ibid.. pdg. 261.
En la clase media panameffa exlste una amblcldn social 
que por medio de camblos economicos en estas famlllas 
llega a veces a reallzarse: pertenecer al Club Unldn. Ser
mlembro de este club seffala, por lo general, ser tambidn 
mlembro de la dlite. Muchos conslderan que el Club 
Unldn es el flltlmo baluarte Impenetrable de las families, 
antlguas, pero a pesar de esta afirmacldn, entre sus 
mlembros flguran algunos mulatos, nuevos rlcos, extranje- 
ros acaudalados, dlplomdticos y varlos resldentes de la 
Zona, y Jefes mllltares. El Club Unldn ya no es tan exclu- 
slvo, lo cual lndloa clerta actltud naolonal de considerar 
el dlnero sobre muchas otras clrcunstanclas al olaslfloar 
la poslcldn social del lndlvlduo, por lo menos en las 
dltimas dScadas. En Panamaf se dice con frecuenola: "El
dlnero blanquea a todo el mundo" y "lo ifnlco que cuenta 
es el dlnero." Blesanz, Panama £ su pueblo, pdgs. 165- 
166. El Club Unldn en Panami es sfmbolo de la oligarqufa. 
Andnlmo, "Naclonallsmo y literature en la obra de Joaqufn 
BeleHo G.," pdg. 66.
^Beleffo, Curundd, pdg. 86.
16k
la nobleza colonial" que por no ser de pura raza 41 se
18slente llbre y no esclavo de su arlstocracla oomo ella.
Toques apenas de la actltud del panamefto humllde 
frente a la ollgarqula encontramos en la novela de Renato 
Ozores, Puente del mundo. quizAs porque la parte prin­
cipal de la obra relata la historla de una famllia de
19orlgen social alto. En Puente del mundo. los personajes 
de la clase alta tratan a los de otras clases y razas con 
bastante cortesla. La tolerancla de esta famllia de la 
clase alta panameffa de orlgenes lnternaclonales y con 
algunos antepasados de composlclOn racial mixta* contrasta 
con la austerldad racial de la ollgarqula slmbollzada en 
la famllia del Pulo Alejandro que nos presenta Beleffo en 
Curundfl.
Los estudlos de Blesanz lndlcan que la lnterpretacl6n
de Beleffo de las actltudes personales (no necesarlaments
las actuaclones) de la ollgarqula se aproxlma m&s a la
realidad* por lo menos entre las famlllas m£s antlguas
20consideradas como la "nata" de la arlstocracla. Podrla- 
mos ver, por lo tanto, la lnterpretaoldn de Ozores como
^®Beleffo, Luna verde, pfigs. 78, 86, 92.
^Resulta flnioa en la obra la slgulente clta en que
el punto de vista plebeyo es el que se expresa; un guar- 
dla plensa en la muchacha aristocratlea blanca aousada de 
haber matado a su esposo y dice: ”. • . son blancos y se
entienden." Ozores, Puente del mundo. pag. 8.
20Blesanz, £ su pueblo.p&gs. 16*4-165•
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an deseo o Ideal, pero no como representaclfin legftima de 
una realidad panamefla, por dura que sea reoonocerla como 
tal. Sin embargo, en lo que se reflere al trato soolal 
ablerto hacia los negros, la generosldad que demuestra 
en la novela de Ozores^ Julia con el antlllano Jim,no es 
poco comfin, pues en la realldad panameHa “la gente de 
color parece estar satisfecha del trato que se les da 
en la repfibllca y aquellos que ooupan ios peldaHos supe­
rlores de la escala social generalmente procuran no
21parecer altaneros o agreslvos."
El poder econdmlco-polftloo de la ollgarqula
Para Beleffo, la participaci6n en el "Gold Roll" de
la ollgarqufa lmpide que el panameffo del pueblo sea
servldo deslnteresadamente por la polltlca oligirquica
de la Repfibllca, puesto que los poderosos (famlllas muy
compactas) desean perpetuar una situacidn ventajosa para 
22si mlsmos. En Luna verde enc.ontramos un ejemplo de 
este conflicto de lntereses en el pensamlento de Ramin de 
Roquebert qulen asplra a clerta poslcltfn soclo-econdmlca; 
a pesar de su preparacl<5n secundaria y el hecho de que 
se le consldera bianco en Panam£, se da cuenta de que no
21Ibld.. pig. 181.
22Beleffo, Luna verde, pig. 212.
166
puede competir con los hijos y nietos de los prSceres 
cuando qulere ser empleado como trabajador de la nfimina 
de oros
"• • • neceslto llegar a Gold Roll. No es nlnguna 
pretensi6n. Si nuestros llndos burgueses, hijos 
y nietos de nuestros hSroes libertadores tienen el 
privilegio de trabajar en el Gold Roll, solamente 
porque hay coroneles y tenientes que comen en el 
Club de la Aristocracia o porque sus hermanas estdn 
casadas con Mayores y militares de alto rango, 
por qu€ yo que tengo doce affos de estudio no puedo 
aspirar a tamaflo honor?"23
El negro panameflo que habla con do/Ta Hilda en Luna 
verde se reflere a la caracterfstica de la oligarqufa 
panamefla de "proteger" a los zoneftas y de mantener el 
"status quo" en la Zona para servir sus propios intereses: 
"Aun con sus nombres y apellldos son /Uds.*/ los camareros 
de los gringos que nada mas vienen a la ciudad a buscar 
mujeres y a tomar aguardiente. "2Z,' Pero doffa Hilda se 
slente orgullosa del poder que ejerce en la Zona:
23ibld.. ptfg. 61-62.
En Panamfi, los estudlantes universitarlos y los que 
han asistldo a las escuelas secundarlas formaban (y atfn 
forman) un grupo bastante selecto, especlalmente en el 
decenlo de los **0 cuando apenas llegaba a establecerse 
flrmemente la Universldad de Panam&; las masas eran 
"lletradas o casl analfabetas" por lo cual tenfan gran 
respeto y admlracldn por aqu^l que hubiera logrado llegar 
slqulera al coleglo secundarlo. Biesanz, Panama £ su 
pueblo. p5gs. 125, 127. 261-262.
2l+BelefIo, Luna verde. p£g. 86* El historiador 
Bonifacio Pereira Jimenez admite la corrupcifin de clertos 
elementos politicos en Panamfi que se "han vendido", que 
han entregado el pals a los norteamericanos, para prote- 
ger sus intereses oreados. Blograffa del Rfo Chagres, 
(Panami, 196*0, p^gs. 131-137.
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"Hoy recomend£ a mi primo Osvaldo para timekeeper 
en Curundfi, va a ganar 75 centavos la hora. He 
reoomendado a muchos parientes que est£n mal y como 
no son negros, con Lioni yo les conslgo 'Eligible 
de Gold Roll *"25
El negro se da cuenta de que la gente pobre no puede
competir en la Zona con el grupo arlstocrfitlco y ademfis
que en el resto de la Repftblica viven bajo las injus-
ticias del grupo de doffa Hilda; por eso la acusa
amargamente:
"La gente pobre. • • vive debajo de ustedes 
• los caseros. que son los mismos que est£n en 
la Directlva del Club Hfpico, en el Gobierno y de 
Timekeepers en la Zona del Canal."26
Pre.lulolos del panameffo contra los norteamerlcanos
En la novela de tema canalero se represent* con fre- 
cuencia si no con profundidad, al norteamerlcano de situa- 
cidn econ6mlca superior. Las facetas de la caracteriza- 
cldn de estos personaJes son tress el materialismo que 
lmpregna la mentalldad norteamericana y zonelta, la 
falta de cultura que los panamenos creen ver en la mayo- 
ria de los norteamerlcanos y especlalmente en los zoner 
Itas, y el conflicto panameRo ante el hecho de que no 
todos los zoneltas o norteamerlcanos caben dentro de esta 
caracterlzaci6n, de que no todo lo que han hecho y hacen 
los norteamerlcanos es por egofsmo materialista o por 
deseos de humillar al panameffo.




En Luna verde abundan sentimientos y prejuiclos de
los panamenos contra los norteamerlcanos zoneftas. En
estos sentimientos aparece una constante: el poder de
los norteamerlcanos esta supedltado al poder de su dClar.
27Con el dlnero plensan ellos abrlrse todas las puertas.
Y al lograrlo dejan sus huellas en la degeneracldn y de 
demorallzacion de un pueblo. La entrega de la aristo- 
cracla y de los poderosos por avaricia da los mlsmos 
resultados que la entrega de los pobres por hambre. El 
envileclmlento que resulta por el materiallsmo del dolar 
amerlcano es el mlsmo. La moral sufre y el panameflo 
lucha contra los deseos materlales ImpLantados en su socle- 
dad por Intereses extranjeros.
?Hay panameffos que se dlsgustan con la aparente 
reslgnacldn de los amerlcanos a que ellos no tlenen m&s 
remedlo que "comprar" la amistad de los paname/Tos. 
Biesanz, Panamg £ su pueblo. p£g. 1^9.
28V6ase: Rosallna Hassfin de Martinez, "La novelesca
panamefla en la dScada del 51 al 60," p£g, 18.
Es tanto el rencor de clertos sectores latinoamerl- 
canos hacla la entrega por el dOlar que muchos prefleren 
soffar con olvldarse de los poslbles beneflclos materlales 
provenlentes de las lnverslones capltallstas norteamerl- 
canas, a favor de empezar por si mlsmos, aunque sea hacla 
un destlno no muy clerto, con sus, proplos recurs os 
humanos y naturales. Severo, "United Pruit Lives Down 
a 'Colonialist1 Past,"
El siguiente poema de Demetrio Korsl presenta una 
lmagen de Panam£ durante los affos de la Guerra*
Gringos, gringos, gringos, . • Negros, negros, 
negros. . .
Tlendas y almacenes, cien razas al sol,
Cholltas cuadradas y zaflas mulatas
llenan los zaguanes de prostitucldn.
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La importancla del materlallsmo zonelta y norte- 
americano en Luna verde de Beleffo lo podemos lnferir 
hasta por el tltulo, slmbolo del dftlar,2^ y llega a 
ser una especle de "lelt motif" en la novela. ^  Se 
acusa al nortearnerlcano de pervertir la senslbllldad 
moral del panameflo al ponerle tanto Snfasls a la ganan- 
cia material y jamis preocuparse por el estado nl esplrl- 
tual nl cultural del panameflo, y menos por su sentlmlento 
de dlgnldad. Hay muchas referenclas en las novelas de 
Beleflo al resentlmlento del panameflo que se da ouenta de
Un eoche decrSplto pasa con turlstas, 
soldados, marlnos, que vlenen y van, 
y, empantalonadas, las cabaretlstas 
que aqul han descublerto la tlerra de Adin.
Panami la ficll, Panami la abierta,
Panami la de esa Avenlda Central
que es encrucljada, puente, puerto y puerta
por donde deblera entrarse al Canal.
Movlmiento. Tr&floo. Todas las cantinas, 
todos los borrachos, todos los fox-trots, 
y todas las rumbas y todos los grajos 
y todos los gringos que nos manda 01os.
Dlez mil extranjeros y mil bllleteras. • • 
Aguardiente, mfislca. • • La guerra es fatali 
Danzan los mlllones su danza macabra.
Gringos, negros, negros, gringos. . . PanamiJ
Julio Calllet Bole, Antologla de la poesla hispano- 
amerlcana (Madrid, 1965). P^g. 1315*
2^Entrevista oon Beleffo, agosto de 19?0.
La luna, como fuerza mltica que tlene el poder de 
camblar radlcalmente a los hombres, es una lmagen de 
Beleflo lnsplrada por las obras de Garcia Lorca.
Pleury, "Cinq Homanciers," pig. 1^9«
3°Andnlmo, "Naclonallsmo y literature en la obra de 
Joaquin Beleffo C.," pig. 12.
esta trlste faceta de la vlda naolonal. Entre las nume- 
rosas alusiones y acusaciones slgnifloantes que haoen 
los personaJes sobre este problema, enoontramos los 
slgulentes en Luna verde:
111. . • donde llega el gringo, llega la plata. . .
(pdg« 9). " •  • las mujeres se vuelven zorras, y los
hombres chulos.1" (p5g. 10), 1,1 Eso nada m£s se vuelve
gringos, cabaretlstas y cantinas,*" (p£g. 11) "'Devotos
egolstas del Dfilar que el sajfin derrama en mlllones de
billetes, • (p£g. 23), '"Corruptor de todo lo
noble, de todo lo humano y dlgno,*" "*Traduclmos la
Idea y la vlda transcurrlda al slmbolo del d6lar,1,1 (p£g,
95)* "*Se enferma el alma entre la hojarasoa verde de
dfilares que se pudren,(pfig. 96),
"Dan arcadas tanta amble1fin ln&tll, tanto hombre 
dficll selecclonados de todas partes del contlnente 
amerlcano, slrviendo a los amos que nos entregan 
dfilares, a camblo de una Jornada y de un sobre- 
tlempo que nos lnsenslblliza mfis alia de la repug- 
nanola, sin saber como gastarlos." (pag. 97)*
"'La polftica del dfilar corrompe,*" (ptfg, 211),
El materlalismo norteamerlcano se apodera del prota-
gonlsta de Luna verde y afecta de dlversas maneras las
actltudes de sus amigos y parlentes frente a los amerl-
canos. Su hermana se vuelve cfnlca y dice: "Yo ando
con gringos por su plata. Adem£s, ^qulen va a querer a
un gringo que no sea por lo que lleva en el bolslllo?"
(p£g, 162). Su abuelo dice: "Yo los odlo.porque ellos
han hecho de esta tlerra, una tlerra corromplda, • • Para
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vivir blen esclaviza y envicia a los demis." (pig. 197)• 
Luego affade: "Es lo mlsmo que los gringos han hecho con
los panameffos, los han engrandecido para su provecho y 
para su servicio. Los han estancado y los han deteric- 
rado.1 (pig. 199).
El poder degenerador del ddlar, tambiin forma parte 
importante de la crftlca social en La otra frontera de 
Cisar Candanedo, donde el materialismo se apodera de 
numerosos panameflo3 y centroamerioanos. Al hablar de 
las relaclones entre los miembros de los diversos 
grupos dentro de la compahia, dice un obrero:
", • • aqui no hay patria ni pals, ni frontera 
y nada asl de serio. 361 o hay d6lares. • • • Por 
plata soportan que los los gringos borrachos les 
baboseen las mujeres y las hijas y todavla se slen- 
ten honrados oon eso. Eso de patria es cosa de 
tiempo vieJo para estas basuras.“31
A causa de las influenclas materlalistas de los
norteamerlcanos germina la corrupoidn:
Subsldlarlas de la gran industrla nacleron otras 
/Industiras_7 de menos cuantla, de lgual moral, y, 
lo importante, que produclan d6lares. Proveer indios 
a las fincas, pagados a tanto por cabeza, y proveer 
clientele a prostlbulos y fondas.32
La vision que mantienen de los americanos algunos
personajes de Candanedo es, pues, muy parecIda a la que
expresa Beleflo espeolalmente en Luna verde. No asl la de
Ozores que no enfoca el materialismo de los americanos en
^Candanedo, La otra frontera, pig. 168,
32Ibid.* Pig* 181.
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Puente del mundoi en esta novela apenas se menoionan 
los moment os hlstdrlcos de la construooldn del oanal 
cuando el pequeffo Istmo se vlo lnvadido por "seres codi- 
closos" que llegaban lmpulsados sSlo por el dinero.33 No 
se llmlta de ninguna . manera el materialismo a los noite- 
amerlcanos. No falta, sin embargo* la menol&n de la 
prostltucl6n de las mujeres panamefias de la clase baja 
ante los bolslllos llenos de plata de los soldados 
norteamerlcanos• De lgual manera, al trazar las carac- 
terlzaclones en Pueblos perdldos encontramos que Gil Bias 
Tejelra no se propone descubrlr mayor avaricla entre los 
norteamerlcanos que entre otros extranjeros o naturales 
del pals,35 Yolanda Camarano de Sucre lnterpreta el 
vigor, le energla, y el sudor torrenclal que regaba 
el Istmo durante la construcclfin del Canal como producto 
no de la codlcia, slno del "virus del siglo XX, el virus 
de la ciencia, el virus innovador del hombre, • • ."36
33ozores, Puente del mundo. pig. 64.
3^lbld.. pig. 256.
35Tejeira, Pueblos perdldos. viase por ejemplo, 
pigs. 45, 46, 47, 50, et al.
3^Camarano de Sucre, Los Capelll. pig. 199.
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Rooes culturales
En Puente del mundo Ozores haoe resaltar los proble- 
mas soclales provenlentes del rooe diario entre los pana­
menos y los zoneftas. Un personaJe panameno le expllca a 
un califomiano los resultados lndeseables de esta situa- 
ci6n, se&tlando a la vez diferenclas que fil opina exlsten 
entre los zoneftas y los norteamerlcanos que no son resl- 
dentes de la Zona:
"Generalmente, el elemento humano de la Zona es algo 
muy especial, como usted ha visto, y eso es lo que 
provoca, con nosotros los panamenos, rozamlentos e 
incidentes. • • pequefios, si usted qulere, pero que 
repetldos una y otra vez, termlnan por formar un 
estado de dnimo como el que se observe en muchas 
personas, de recelo y desconfianza."37
En bfisqueda de soluoiones un personaJe abraza la idea de
que el gobiemo estadounidense deberfa mandar a la Zona
solamente a norteamerlcanos educados, de actltudes menta-
les m&s ablertas, mandar en fin, a families que actuaran
como embajadores. Oesaf ortunadamente, como senala otro
personage, "la mayorfa de los que vienen a la Zona lo ha-
cen atrafdos por las ventajas econfimicas," lo cual en su
oplnl6n, elimlna lo mejor de los nlveles soclales
estadounidenses
37oZores, Puente del mundo. pag. 327*
38Ibld.. v&s b. 331-332.
En Panamfi. se consideraba que los americanos careoian 
de "cultura", que eran lnfantiles y que se crefan supe- 
rlores, especialmente a oualquiera que tuvlera de negro. 
(Esenolalmente todavfa exlsten entre.. los panameHos estas 
Ideas sobre los norteamerloanos •) Begun Biesanz, "el 
c on senso de la opinl6n es que los residentes de la Zona
Entre los "pequenos" problems soclales, los perso­
na jes de Ozores oplnan que los sigulentes son importantes: 
la soberbla de los zoneftas que los hace alslarse total- 
mente de la socledad panamefSa hasta llegar a no intere- 
sarse en aprender espaffol,39 ia mala eduoacltfn y la lgno- 
rancla en el trato de las personas por parte de los 
zoneftas,**0 ]_as contradlcclones que exlsten entre la
pertenecen a un tlpo Inferior norteamerlcano, ouya actltud 
de superlorldad y prejulclos raclales los oonvlerten en 
representantes surnamente lndlgnos de su pals#" Blesanz, 
Panama £ su pueblo, pfigs. 143-144, 148.
39ibld.. pfig. 328. V6ase tambl6n Camarano de Suore, 
Los Capelll. En la novela de Camarano de Sucre, Los 
Capelll. un personaJe se dirlge al doctor Gorgas para 
declrle que los panamefios lo oonslderan a £l como la 
excepcl6n entre los norteamerlcanos, pues "los demfis han 
mostrado un posltlvo genlo para ofender la dellcada 
senslbllldad de los panamenos." p&g. 194.
Sheldon B. Llss senala como Importante entre los 
resentlmlentos de los panamefios la falta de deseo por 
parte de algunos norteamerloanos de aprender espafiol.
The Canali Aspects of United States-Panamanlan Belatlons 
 F»g. 107*
El representante John Murphy (dem6crata de Nueva 
York) oansldera que la lgnoranola, el mledo y los prejul­
clos han sldo culpables de muchos de los problemas que 
rodean la exlstencla de la Zona del Canal. "Fraction Cited 
In Canal Zone, Miami Herald. (11 de marzo, 1972).
El ex-presldente panameno, Boberto F. Chlarl, refi- 
riSndose al recientemente publloado llbro del ex-presl­
dente Lyndon B. Johnson de los Estados Unldos (The Vantage 
Point. New York, 1971* las memoriae del presidents norte- 
amerlcano), considers que Johnson no toma en cuenta la 
emocl5n patrifitica y la senslbllldad panamena que lnfla-t 
maron los hechos de 1964 en Panam£. Chlarl oonsldera que 
la falta de comprenslSn y la lndlferencla de los zoneftas 
y del goblerno norteamerlcano han oausado multiples fric- 
clones en las relaclones entre los dos pueblos. Henry 
Baymont, "Ex-Panama Chief Denounces Johnson's Version of 
'64 Blots," New York Times. (26 de die., 1971).
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actuacion economica y politlca del goblerno americano y
lo estipulado en los tratados entre Panama y los Estados 
4lUnidos.
En el alslamiento de los americanos radioa el mayor
resentimiento de los panamenos en las novelas, quienes
racionalizan este aislamiento como muestra de la falta de
cultura de los zoneitas: un personaje, miembro de la
clase alta panamena, en Puente del mundo. ezpresa ese
sentimiento asi:
"Eso es un problems de cultura sobre todo* Cuanto 
mas culto es un hombre, mejor se adapta a las nuevas 
condiciones en que tiene que vivir* • • a los ali- 
mentos nuevos, al clima, a las oostumbres* • . El 
norteamerlcano medio, y perdone uested Archie, es 
poco culto, muy poco. • • Llevan anos viviendo 
aqui y no se enteran de nada."**2
No obstante los problemas dlarios, la actitud de los 
panamenos hacla los americanos en el trato social entre 
panamenos y zoneitas, depende no solamente del nivel social 
social de aquellos en la Republics, sino tamblen de la
La falta de comprension por parte de los zoneitas ha 
sldo sorprendente para algunos vlsitantes del Istmo, como 
por ejemplo Ralph Metcalf, democrats de Illinois, quien 
noto rapidamente el alslamiento y la falta de interrela- 
clones entre los zoneitas, los panamenos y los negros, 
estos ultlmos conslderados como si no exlstieran* "New 
Treaty on Panama Canal Possible, Congressman Says,”
Miami Herald (Zk de feb*. 1972).
Segun muchos, la Zona del Canal se ha canvertldo 
en un estado dentro de otro, lo oual desanima a los • 
panamenos de rehacer nuevos oontratos simllares a los 
anterlores por oonslderarlos inutlles para resolver los 
presentes problemas* Vease, por ejemplo, artioulos como 
"Panama Restless on Talks," Miami Herald. (10 de feb*, 1972)*
^20zores, Puente del mundo. pag. 16.
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disposioifin personal que hayan desarrollado hacla la
cultura nortearnerloana • Dada la sltuaolfin del Fulo
Alejandro fCurundfi) dentro del esquema social panameno y
especialmente zonefta (como mlembro de la arlstocracla
emparentado con zoneftas) se puede comprender que tenga
un punto de vista tolerante haclas los americanos. Dice
de los soldados:
"Debes ver a los soldados gringos como son: unos
chiquillltos a quienes meten en el ejgrcito por la 
fuerza. Son muchachos malcriados que cada vez que 
les pagan quleren olvldar en el cabaret; sus esc£n- 
dalos, en el modo de pensar de ellos, no pasan de 
meras diabluras de muchachos de esouela*"2^
Cu&i dlferente es la vlsldn que tlenen las muchachas
panamenas de clase humllde menolonadas en Gamboa Eoad
Gang. Las "diabluras" de los soldados en esa novela lle-
gan hasta crfinenes sexuales por los cuales ni siqulera se
i i / i
les castiga. ^
TamblSn en la obra de Cffsar Candanedo La otra 
frontera las crueldades de los soldados norteamerlcanos 
no son cuestlones de "diabluras." Uno de los ouadros 
m&s violentos es el siguiente que demuestra el despreolo 
criminal de los soldados haoia los habltantes mestizos e 
indios; en este despreolo basan su odlo contra los 
intrusos norteamerlcanos los oholos de la region:
^Beleno, Curundfi. p£g. 55*
**^Beleno, Gamboa Hoad Gang, p£gs. 144-1^7 •
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La mujer en avanzado estado de preftez fue violada 
por la patrulla verde en rlguroso orden Jer&rquloot 
prlmero el Prlmero, el Jefe.
Abandonada entre las piedras aborto y muri6 
desangrada. El marldo alcanzti la rlbera opuesta, 
pero alcanzado por las balas, destruldos nervlos 
y tendones del brazo dereoho rodo entre bejucales. 
Los ranohos de la lndiada se volvleron pavesas y 
carbones que el vlento esparofa. . • La candela 
sall6 hasta el llano arrasando pasteadoros y 
achloharrando numerosos indiecltps sorprendldos 
por el vandaval flamfgero. • • .45
El conflloto del panameRo ante sus proplos pre.lulclos:
El buen amerlcano
Lo patgtico de las relaciones entre los norteamerl-
canos y algunos panameRos es que 6stos, a pesar de sus
prejulcios fundamentales, admlran olertas cualldades
de los primeros. Al referlrse a las relaciones entre
panamenos y norteamerlcanos escribe Blesanz:
Los panamenos (como muchos otros, lncluyendo a los 
norteamerlcanos asumen numerosas actltudes en con- 
fllcto entre sf, y nunca llegan a darse cuenta de 
que muchas de sus creenclas no armonizan con otras 
que deflenden con lgual denuedo.46
En este conflloto es que radica la ralz de los senti­
mientos de los panameRos como grupo hacla los norte­
amerlcanos , puesto que admlran y rechazan, cada panameno
segun sus proplas costumbres y moral, dlferentes acti­
on
tudes de los norteamerlcanos como indlviduos. '
^ C a n d a n e d o ,  otra frontera. pfig. 124.
^Blesanz, Panamfi £ su pueblo.p&g. 124.
los roces personales hay aspectos negatlvos y 
posltlvos que afeotan la amlstad entre los panameRos y los
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El conflloto del panameHo en no saber como reaoolonar 
psicolfigicamente ante el nortearnerioano lo expresa de 
una manera muy olara una mujer panameHa:
"Siento gratltud por lo que los norteamerlcanos 
han hecho* Nuestra clase media est& creclendo, a 
causa del canal* M&s profundamente admiro su sen- 
tldo de Justioia, su rectitud, su bondad, su deoen- 
cla* Aquf hace falta muoho de eso* Fero no qulero 
sentlrme obligada a mostrar ml gratltud, como el 
hufirfano en un asilo* Si los panamefios lnsultamos 
a los norteamerlcanos o nos mostramos ingratos, nos 
creen* SI expresamos gratltud, creen que les 
estamos pldiendo favores.^8
El autor que mfis concisamente, pero con menos fre-. 
cuencla expresa este confllcto es Belefio* Su personaJe 
Ram fin de Roquebert en Luna verde se desahoga con un amigo 
panameno de descendencla china, un Joven Idealists, y 
habla de las cosas que su abuelo le habfa dicho antes de 
morir, creyendo comprender algo de eso*
"Antes de morlr me dljo ml abuelo que en Panamfi los 
estdpidos querfan ser gringos y los lnteligentes 
querfan aprender inglfis. Ahora me parece compren- 
derlo mejor. Aoaso lntuyendo, quifio signlflcar 
que debfamos aprender su tficnlca, sus adelantos, su 
mejor cultura, sus hombres de paz y desechar sus 
aberraciones de gringos* Es declr, que no debfamos 
ser gringos patanes y humil lad ores oon su gold y 
Silver Roll*"^ 9
Affn mfis oonclsa results al respeoto esta deolaraolfin 
de Ramfin a una Joven noretamericanai "• . • te amo 
odlfindote en tu Gold Roll."5°
La oonfuslfin de Ramfin de Roquebert en Luna verde al
norteamerlcanos* Los rooes ocurren en el trabajo, en las 
esouelas, etc., donde oonvivan* Fanamfi y su,pueblo.1^7-150.
**8Ibld.. pag. 1^9* ^Beleno, Luna verde. pfig. 211.
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sentirse en medio de este oonflioto la expresa fil mlsmo 
al referlrse a Kupka, su Jefe norteamerloano: "Intlma-
mente no sfi si admlrar o maldeoir a Kupka la bestia o 
Kupka el capataz.''^1 Flnalmente Bamtfn hasta llega a 
defender a los norteamerlcanos ante la c6lera que siente 
su abuelo hacla ellos: uLos hay buenos y malos.1'^
Y en verdad no todos los norteamerlcanos son concien- 
temente malos en Luna verde. Sisson apareoe como
• • . brutal : su trato con los obreros del Dry 
Dock; pero no porque <51 mlsmo se lo lmpuslera slno 
porque los obreros lo habfan enseHado a ser superior 
• . • en la intimldad era un muchacho sano que no 
entendfa muy blen por qufi los demfis obreros tenfian 
que ganar un sueldo de hambre y peor a Cm, por qufi 
muchos de ellos se le humillaban. 53
Estas mlsmas oontradicoiones esplrituales en la
vision panamena de los norteamerlcanos aparecen en Puente
del mundo. uno de cuyos personaJes declare:
"Nadle mfis que yo estima lo que han hecho 
aquf los americanos, porque lo sfi blen, y nadle mfis 
que yo qulslera comprenslfin y buen entendlmlento; 
oordialldad slnoera entre unos y otros para blen 
de todos. Pero con estas cosas, es muy dlffoil. 
Nuestro pueblo es muy sensible a las injusticias
La nota principal que caracteriza las actitudes hacla
los norteamerlcanos en Los Capelll de Yolanda Camarano
de Sucre es admlratlva. Sobre todo, la autora mantlene
5°ibld.. pfig. 117- 31Ibld.. pag. 68.
52ibid. pfig. 197• 53Ibld.. pfig. 110-111.
^Ozores, Puente del mundo. pfig# 333*
180
un espfrltu oonolliatorlo con el oual enfooa las oualldades 
positives de los norteamerlcanos y de todas las naclonali- 
dades que presents* La autora subraya en su narraolfin el 
hecho de que la sltuacifin hlst6rloa y social exlstente 
entre los Estados Unldos y Panamfi ha ido camblando como 
conseouenola de nuevas visiones filosfiflcas y esplrltuales 
en el mundo entero, lncluso, desde luego, en los mlsmos 
Estados Unldos:
Las nuevas generaclones de los Estados Unldos 
lban actuando conforme a su tlempo* • • /las7 
revlslones /en los tratados nuevos7 no habfan nacldo 
por razfin dei creclmlento del poderfo b&Lico de 
Panama slno porque lesionaba la propla oonclencla 
democratlea de los Estados Unldos de hoy, lo que 
no avergonzfi a sus generaclones de 1903* Nl tenfa 
por qufi avergonzarlas, pues Sse era el modo pecu­
liar de celebrar en aquellos tlempos tratados entre 
naolones poderosas con naclones lndefensas.55
El personaJe Enrico Capelll reconooe ademfis que la
falta de tacto mfis que de buena voluntad de parte de los
Estados Unldos y de los zoneftas habfa sldo el verdadero
vlllano al crear torpezas en las relaciones de los dos
pueblos. Este personaje oomprende y agradece "la bondad
con que los gringos se hacen presentes ante desgraclas
personales o colectlvas en oualquler parte del terrl-
torlo panameno" y condena la falta de reoonooclmlento de
tales bondades por parte de los panamenos y espeoialmente
de los partldarlos de Pekfn o de Hosou: ll no podfa
55camarano de Sucre, Los Capelll. pfig. 26l.
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admltlr que, allados con otro pale, les hublera ldo major 
a los panamefios. No por eso deja de reoonooer este 
Capelll lo que en el fcndo son los Estados Unldos—  
lmperlallstas
Los protagonlstas histtfricos como el Coronel Totten 
y su esposa, Harriet, el doctor Gorgas, Goethals, el 
Gobemador Magoon, el lngenlero Shonts, y hasta Roosevelt, 
todos aparecen bajo el velo ben&volo que te je la autora, 
qulen los alaba por su vigor y su determlnaci6n en 
acabar de oonstrulr el Canal
Las actuaolones hlst6rloas del goblemo norteamerl­
cano, sin embargo, no slempre las apoya o justifies nl la 
autora ni sus personajes, y uno de ellos expresa una 
opinion acerca de la fina dlstinci6n entre los norte­
amerlcanos como personas o amigos, y los norteamerlcanos 
como trabajadores:
"Ellos personalmente son inmejorables, pero 
cuando actfian en representaol6n de "su" Compafifa o 
de "su" Goblemo, IValga Dios I, no hay hi Jo para 
padre, nl padre para hiJo: sus deberes son suyos
tambiSn, pero sus derechos son sus derechos."58
Asimlsmo, se intercalan en la novela algunas expresiones
de duda en cuanto a las buenas intenciones o sinoeridad
del gobierno norteamerlcano: uno de los Capelll se queja
amargamente de que las promesas de lgualdad del presidente
56Ibld., pfigs• 262-263, 270.




Roosevelt eran solamente promesas vacfas.59
La autora reoohcllla, sin embargo, los aspectos
negatlvos de los norteamerlonaos oon las ventajas que
provlenen de algunas caracterfstloas positives de la
cultura norteamericana. La siguiente conversaolfin entre
dos personaJes es un ejemplo de las Intenclones de la
autora de mostrar con imparclalidad la composlcifin de
las culturas de las cuales escribe:
— Los norteamerlcanos son absorbentes, muy organ- 
lzados y luchan por su hegemonfa en America. . •
Los Estados Unldos donde llega manda. Miremos a 
Cuba. Nos pasarfi lgual. . .
— •Pero gozaremos de paz. Con ellos en el Istmo ya 
no vendrfin los colomblanos a dlsoutlr sus Ideas 
polftlcas en nuestro terrltorio. Yo mlro sin
peslmlsmo el camblo. Necesltamos qulen nos.ponga
a marcar el paso, qulen nos organlce mejor. 0
Un eco de estas palabras aparece en Pueblos perdldos
de Gil Bias Tejeira donde uno de los persona Jes extran-
Jeros, el lngenlero Bunau-Varilla, Justifloa la lnter-
vencl6n estadounidensa:
''Nosotros necesltamos que haya or den, y si Bogota no 
puede garantlzarlo que lo garantlce Washington* Ade- 
m&s, el porvenlr es muy lnclerto y nosotros no sabe- 
mos si algfin d£a nuestros Intereses serfin salvados 
por los Estados Unldos en contraposiclfin a los poli­
ticos lneptos e incomprensivos de Bogota.61
Vale repetlr (vfiase Capftulo II) que aunque en general 
la autora de Los Capelll trata de oontrolar los puntos de
59ibld*. pfig* 182. 6oIbld.. pfig. 1^5.
6lTejelra, Pueblos perdldos. pfig. 69•
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vista que presents para erear un aura de imparoialidad, 
por lo menos un personaje, Tomasso Capelll, llega a sen- 
tlrse hondamente herldo por las lnjustlclas de los amerl- 
oanos que encerraron en sus alhambrados a los Italianos 
radlcados en el Istmo
Gil Bias Tejelra, como Camarano de Sucre, dlbuja 
dlferentes apseotos de los norteamerlcanos, aunque por 
terminar su narracldn con la apertura del Canal, no llegan 
hasta los momentos contemporfineos las slluetas que presen­
ts. Dentro del esquema hlstfirlco, sin embargo, enoontra- 
mos dos vlsi ones opuestas en la novela de Tejelra en lo 
que se reflere a la actltud de los panamefios ante los 
norteamerlcanos. Bn la prlmera parte aparecen los ameri­
canos como raclstas lmpedemidos y como lmperlallstas 
Interesados en mantener el status quo para beneflolarse 
ellos mlsmos. £n la segunda parte aparece un mfidlco nor- 
teno que represents el lado culto y generoso, sin prejui- 
clos rfgldos centra los panamefios, de los norteamerlcanos.
Pedro Prestfin, el mulato acusado y oondenado a lnstan- 
clas o oon el apoyo de "testigos'r extranjeros, expresa
^Camarano de Sucre, Los Capelll. pfigs. 230-234'•
63La oplnlfin de que Gil Bias Tejelra no denuncia las 
lnjusticlas norteamerlcanas y mfis blen escribe en tono ad- 
mlrativo de los norteamerlcanos (Anfinlmo, "Naolonallsmo y 
llteratura en la obra de Joaquin Belefio C.,", pfig. 8), no 
sefiala adeouadamente que el autor y sus persona jes reflejan 
el conflloto de actitudes panamefiias variables segfin los 
personajes lmpllcados y segfin el momento hlstfirlco.
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en la primera parte de la novela, su resentimiento haoia
los norteamerlcanos por sus actitudes raclstast
"A mf me aousan de que odlo a los extranjeros y 
muy especlalmente a los norteamerlcanos. Eso es 
falso y usted lo sabe. Pero no puedo negar que soy 
un resentldo. Culturalmente, me slento a la altura 
de los hombres cultos de Europa y los Estados Unldos 
• • • Mas para el magnate y aun para el subaltemo 
bianco de la CompaSifa del Ferrooarril, soy un des- 
preciable mulato. • • ."64
Otro personaje humllde tamblfin reconoce la intole-
rancla racial de los norteamerlcanos * "• • • a mf los
\
gringos no me gustan. prlmero porque despreolan demasiado 
al que no es de su raza. • • ,"^5
En la segunda parte de Pueblos perdldos el Coronel
Gorgas tlene un papel secundarlo, pero no reclbe menos
66alabanzas que en la obra de Yolanda Camarano de Sucre;00 
sin embargo, en la novela de Tejelra, el doctor Waldo 
Simpson es el que sobresale como mfidico norteno, aunque 
acaso se trate de un nombre fiotlclo.^? Este medico llega 
a casarse con la protagonlsta; y es admlrado por Camllo, 
el hi jo de ella, por su car&cter bondadoso y sus esfuer-
zos por no ofender a nadle.
Goethals apareoe en Pueblos perdldos. como en Los 
Capelll. con las mlsmas plnceladas de ''tycoon1', de hombre 
que asplraba termlnar el canal por enolma- de todo y de
^Tejelra, Pueblos perdldos. pfig. 16.
65Ibld.. pfig. 86. 66Ibld.. pfigs. 142-144.
^7ibid.. pfig. 145+
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todos, pero sin odios particulares hacla las personas por 
su oalidad racial o social* Goethals imprlme su dina- 
mlsmo a todo hombre y toda mfiquina empleados en la obra 
del Canal* TambiSn se e lab ora en esta novela el sentldo 
de Justicia demasiado personal de Goethals*^® Sin embargo, 
a pesar de lo admirable de su car&cter, Goethals resulta 
ser en Pueblos perdldos un hombre demasiado frlo y cal- 
culador, a qulen no oonmueven las l&grlmas, los suicldios, 
la desesperaciSh de muchos camp e sin os forzados a abandonar 
sus fincas* El medico norteflo, Simpson, describe breve-
mente a Goethals de la slguiente manera:
"Admlro mucho al Coronel Goethals* No creo que 
haya en el mundo otro tan lndioado como Si para el
trabajo que se la ha encomendado* Pero es despStlco
en extremo y oree que todo derecho y todo sentimlento 
humano deben ser atropellados para terminar a la mayor 
brevedad el Canal.If°9
0 sea que Goethals encama las cualldades buenas y malas
de los norteamerlcanos, las cuales confunden al panameHo
al tratar Sste de lograr una oplnl&n ccnoreta de ellos*
Segfin nuestro modo de ver, este oonflicto muy humano no lo
han desarrollado concientemente nlnguno de los autores,
o no lo han elaborado en la extensiSn que mereoe; es un
punto en las relaciones entre panamenos y norteamerlcanos
que no se resuelve deflnltivamente nl en las novelas ni en
la realldad porque estas relaciones, personales, est&n
sujetas al oambio oonstante que trae la oonvlvencla entre
los dos grupos*
68Ibld*. p&g. 175“ 1?6• 69ibld*. p&g. 185
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Pre.lulclos de los panameRos contra los extran.leros 
europeos jr latlnoamerloanos
En las novelas oanaleras no falta el prejulolo del 
panameno contra los extranjeros europeos y latlno­
amerloanos. Sin embargo, en las novelas hlst6rloas, Puen­
te del mundo. Los Capelll y Pueblos perdldos. los extran­
jeros europeos aparecen generalmente como deseables para 
el desarrollo de Panamfi*^® En las tres novelas hay fre- 
cuente aluslones a las multitudes extranjeras de todas las 
razas y todas las nacionalldades que tomaron parte en la 
construocl6n del C a n a l * E n t r e  estos extranjeros se des- 
tacan los franceses por el pa pel de gran lmportanola que 
hlcleron en la hlstorla de la oonstrucci6n* En las nove­
las de Beleflo y de Candanedo que tratan de 6pocas mfis 
reclentes, los extranjeros europeos ceden lugar a los
7°En este sentldo, estos autores comparten Ideas 
slmilares a las de Sarmlento (Vlda de Facundo Qulroga) 
cuando abogaba por la lnmlgraclon europea como una de las 
soluoiones para el desarrollo econ6mloo y social de la 
Argentina•
^Ozores, Puente del mundo. pSgs. 41, 63* 71* 81, 87, 
89, 96, 101, 126, 132, 33^1 Camarano de Sucre, Los Capelll. 
pSgs. 105, 122, 165, 199* Tejelra, Pueblos perdldos. pfigs*
1, 27, 7&. 93. 106.
En Curundfi de Beleno hay algo de estas aluslones a los 
trabajadores en la construcolSn^del canal, pero no son re- 
petldas con freouencla* Curundu. p£gs* 89, 99 •
Blesanz expresa la dlfloultad que exlste aun hoy en 
generallzar sobre el pueblo panameflo, pues hay en el 
Istmo tanto cruce de raza y de cultura* Panamfll jr su 
pueblo, p&gs. 6, 7«
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personajes latinoamericanos de todas partes y de todas las 
mezolas raolales de Amfirica que han venldo a mejorar su 
sltuaolfin econfimioa trabajando en la Zona, en las cludades 
panamenas, y an las companfas bananeras. Candanedo, mfis 
que nlngfin otro autor, enfoca el filtimo grupo de trabaja- 
dores en las plantaciones de guineos.
Los franoeses
Bn las novelas canaleras que menoionan la presencla 
hlstSrloa de los franceses, fistos son en algunos instan- 
tes preferldos a los norteamerlcanos por su cultura 
latlna^2 y por su mayor toleranda racial* En Puente del 
mundo de Ozores, la famllla portagonlsta es de desoen- 
dencla francesa y se destaca moral y oulturalmente. En 
Los Capelll un personaje explica su preferencia por los 
franceses: "Francla es latlna* Con ella una verdadera
hermandad hublera sldo posible."?3 Como parte de La
^^La descrlpcl6n que hace Blesanz de los franoeses 
expllca un poco el por qufi de la preferencia que slntleron 
los panamefios por ellos: "De cultura latlna, como la de los 
panamefios, los franceses oelebraban cada Jalfin de la obra 
con grandllocuentes ceremonies., act os slmb&Lioos, florldas 
palabras y coplosos brindls con ohampafia* Los panamefios 
admlraban muoho su prodigalldad y no oomprendfan la pro- 
saica falta de ceremonia de quienes oontlnuaron la obra 
lnlclada por los franoeses." Panamfi y; su pueblo. pfig. 31,39*
73camarano de Sucre, Los Capelll. pfig. 1^5* "Los pan­
amenos habfan oongeniado con los franoeses. El alma de 
Francla se habfa sembrado en Panamfi." Ibid.. pfig. 124.
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otra frontera de Candanedo tlene que ver oon la oonstruo- 
olSn del Canal por los norteamerioanos, podemos ver en 
esta obra una espeole de oontraste entre los reouerdos 
romanticos que los panamenos tlenen de los franceses y 
las opiniones que tlenen de los norteamerlcanos* En 
esta novela, el vlejo No Cruz dice que su padre "• • • 
vlo mucha cosa buena de esa gente*»7^
A pesar de las anoranzas por la lnfluencia francesa 
que demuestran algunos panamefios en las novelas, los 
autores no dejan de presenter personajes que ven a los 
franceses oon desoonflanza o por lo menos con mfis acrltud* 
Al comparar a los franceses con los norteamerlcanos, un 
personaje de Los Capelll admlte que aunque ama a los 
franceses por ser descendlente de ellos, la desorganizedfin 
y el despllfarro reinaba entre ellos tanto como entre los 
lstmenos.75 Prestfin, el mulato de Pueblos perdldos. 
considers que tanto los franceses como los norteamerioa­
nos mlraban a los lstmenos con no dlslmulado despreolo*
". • • franceses y norteamerioanos ven en nosotros, 
sobre todo los que llevamos sangre negra o India, a 
seres inferlores, sub-hombres reolfin salldos de la 
selva.,,7°
7z*Candanedo, La otra frontera. pfig* 29*
75camarano do Suore, Los Capelll. pfig* 1^5*
^Tejelra, Pueblos perdldos. pfig* l^ f.
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Los franceses como grupo aparecen en Pueblos perdldos 
como materlallstas que derroohan el dlnero y ponen en 
decadencla la moral lstmeftia.?? Pero este aspeoto de la 
ocupaciOn francesa no se pone en relieve; al contrarlo, 
uno de los protagonlstas es un lngenlero francos que 
Tejelra presenta como dlgno de admlraoitfn por su lntell- 
gencla y su falta de prejulolos
Otros extranjeros del Vle.lo Mundo
En Los Capelll. los lnmigrantes ltallanos predominan 
en el enfoque que hace la autora de las contribuclones de 
los lnmigrantes europeos. En Puente del mundo Ozores 
alaba no solamente a los franceses, slno que tamblen des- 
taca las contribuclones intelectuales, culturales, y 
econ6mlcas de otros extranjeros en Panamfi. en el slglo 
pasado, algunos de los cuales fundaron familias rlcas y 
conooldas debldo a sus esfuerzos e lmaginaoi6n* En la 
novela, se observa que aunque muohos de los extranjeros 
vinleron al Istmo^ de paso o para ahorrar dlnero y regre- 
sar a su pafs, muchos tamblen se quedaron, formaron faml- 
lias y partlclparon en todas las facetas de la vlda
77Ibid.. pSg. 77. 78ibid.. pSg. 69.
79Durante la construccl6n del canal por los norte­
amerioanos llegaron alrededor de 12,000 ltallanos y espa- 
noles, asf como algunos griegos, franoeses y armenlos.
A los europeos merldlonales se les segregS de los norte­
amerlcanos y tambiSn de los antlllanos en esa Spoca. 
Belsanz, Panamft ^ au pueblo, pag. 44.
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80istmena. Carmen Azcfirraga cree ver en la obra de 
Ozores una "Justlfioaolfin de la poslcl6n del extran- 
Jero que llega al Istmo y se inoorpora a su vida, sin el
Q l
conoepto de tomarlo como medio de adquirir riquezas."
Adem&s de la gratitud que expresan los autores hacia 
los forasteros que ayudaron a sembrar en el Istmo las 
semillas del progreso, hay otra faceta del pro-extran- 
jerismo en estas novela s: los desoendientes de los
extranjeros llegan a considerarse tan panamenos como el
natural del pals, defendiSndose ante las opiniones contra-
~ 82 rias de otros como panamenos ante todo. El mejor
ejemplo de esta actitud lo enoontramos en Puente del
mundo en los sentimlentos de un patriaroa inmigrante:
"Durante mucho tlempo, los panamenos hemos estado 
sometidos a una presifin constante, que de ninguna 
manera hubiSramos podido resistir sin una gran
finOzores, Puente del mundo. pfig. 100.
La psicologla del pueblo de trfinsito de la cual 
hablaba tanto el eminente hombre de letras panamefio, 
Octavio MSndez Pereira, (vSase Sin£n, "Rutas de la novela 
panamefta," pfig. 7), encuentra en esta novela cierto desa- 
rrollo, aunque Ozores no reliega esta psioologfa a una 
€pooa contemporfinea sino a los perfodos de gran activi- 
dad transfstmica antes de la oonstruooi6n del canal y 
durante la mlsma.
pi
Azo&rraga, "Evoluci6n," pfig. 1^8.
®^0zores, Puente del mundo. pfig* 33^ (es el mejor 
ejemplo); Tejeira, Pueblos perdldos. pfig. 1^8; Camarano 
de Sucre, Los Capelll. pfig. 16, 101, 231, 233•
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fortaleza de espfrltu y una voluntad decidlda de 
sobrevlvir. Dinero, ldloma, religiones, gentes de 
todos los pueblos y de todas las razas gravltando 
sobre nuestra nacionalidad d&bll e inclpiente. Y 
todo lo hemos resistido. Todo lo hemos ldo eli- 
mlnando o aslmllando hasta formar algo muy compacto, 
homogSneo y flrme, porque el hiJo del francos y del 
ltallano, del griego o del espaftol que ha nacido 
aquf, es tan panameffo, se slente tan vlnculado a 
esta tierra, que es la suya como si varlas genera- 
clones le hubleran precedldo."83
Las novelas canaleras no muestran siempre tan admira- 
dora opinion de los lnmlgrantes. De olertos personaJes 
italianos y alemanes que aparecen para culpar a Pedro 
Prest&n en Pueblos perdldos. enoontramos la slgulente 
observacldn: "Sobre las declaraclones de ouatro extran-
Jeros que apenas oonocfan nuestro ldloma y que miraban en 
Prest&n a un tlpo raclalmente Inferior, se adelantC el 
proceso. • • cuatro extranjeros representantes de intereses 
forfineos
En Luna verde, que no es novela hlstdrlca, vemos 
que el sentlmiento rencoroso dlrigldo hacla todos los 
extranjeros, refleja una problem&tioa social y econ6mica 
panamefia que todavfa exlste. El protagonlsta de esta 
novela regafia a los comerclantes extranjeros por el apoyo 
que le dan al status quo* "Todos ustedes han venldo como 
agrlcultores; pero se quedan en la Avenlda Central
83ozores, Puente del mundo. pfig. 33^•
Vale reoordar que Ozores mlsmo es lnmlgrante espanol.
Qh
Tejelra, Pueblos perdldos. pfig. 47-48.
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vendiSndoee a los gringos. Y vendltfndonos a nosotros
Los lnmlgrantes latlnoamerlcanos
El prejulclo oontra los lnmigrantes latlnoamerloanos 
apareoe con frecuenola en las novelas canaleras ouando 
tratan de los momentos oontempor£neos del Istnro. El
_ . 11 aoeptar que el
comerolo estuvlera en manos de extranjeros, y muchos, por 
ejemplo, apoyaron el naclonallsmo lntenso de Amulfo Arias, 
qulen desposd a casl todos los comerolantes chinos de sus 
tiendas para entreg&rselas a los panameKos. El trlste 
resultado de todo esto lo expresti en su oolumna en 19^7 un 
perlodlsta panameffo qulen critic6 a sus proplos compatrlo- 
tas por sus actos lnjustos de la slguiente manera*
"Crltlcamos a quienquiera que se eleva de una poslcl6n 
humilde y que logra ocupar un buen puesto que deberfa 
pertenecer a un panameSo. Vivimos amargados por la 
prosperldad de los extranjeros que la logran a fuerza de 
trabajo, y ahora mlsmo gritamos porque los chinos se han 
posesionado otra vez de las tiendas de vlveres e lmplden 
que los panamenos sean sus duefios. Nos deberfa avergonzar 
ese clamor, el que solo duemustra nuestra falta de capaol- 
dad para el trabajo, nuestra pereza y nuestra negllgenola.
<5Que ocurrlS oon esas tiendas, con esos bares, que 
pasaron a manos de panamenos a oausa .de. una orden arbltrarla 
e lnjusta? iCuantos panameffos los vendleron a sus antlguos 
duefios y ouantos los oonservan todavfa? Es penoso con- 
fesar que el panameffo no slrve para ningdn trabajo que 
requlera apllcaoidh cons tan te y responSabllldad, que lo 
separe del bar, de las peleas de gallos, de las carreras 
de oaballos. En otras palabras, no puede desprenderse de 
esa perdlda de tlempo y de dinero, que lo obligue a aban- 
donar su tlenda, su negoolo o su empleo. . .
Fero el extranjero, ya sea obrero o comerolante, es 
dlstlnto. Desempefla sus deberes ootldlanos, trabajan, luohan 
y despuSs de algunos aHos de lnoesante labor, logra una 
fortuna y, con ella, la tranqullldad.
•JPor que no podemos emularlo?”
Blesanz, Panama y su pueblo. p£g. 83* El artfculo 
original aparecid en El"T&naiaa America (17 de septlembre, 
19^7) esorlto en la ooTumna "^alpioadureas" del oolumnlsta 
"Yugurta."
antagonismo que slenten los panameHos en estas novelas 
haola los extranjeros latinoamericnaos no tlene que ver 
con la raza, sino mfis blen con su sltuacifin eocnfimica.
Los panamenos res lenten sobre todo el menospreolo que algu- 
nos de estos extranjeros demuestran por lo panameno a 
pesar de que se aproveohan de la posloifin eoonfimlca que 
encuentran en un pals que segfin los panameHos, ha ganado 
esa posicifin pasando por problemas, esfuerzos y humilla- 
clones no compartldas por esos mlsmos extranjeros. Otra 
dimension aparece en la novela de Candanedo— los extran­
jeros no solamente se aproveohan de los panameHos sino 
que los maltratan para superar sus propias condlclones 
econfimicas. Estas son las causas de los antagonlsmos que 
reflejan las novelas.
Antagonlsmos hacla lnmigrantes latlnoamerlcanos
En Curundu el Fulo Alejandro se disgusta oon su que- 
rlda argentine porque el ve en ella una luoradora de tanta 
arroganola como para orltlcar a los panameHos, de qulenes 
ha logrado dinero de un modo deshonroso.®® Cuando ella
®®Son muchos los latlnoamerlcanos que le reprochan a 
Panamfi su condlolfin de ser prfictioamente "col on la" de los 
Estados Unldos. Blesanz, Panamfi y su pueblo. pfig. 123*
Las prostitutes en La otra frontera tamblfin son 
extranjeras, Candanedo, La otra frontera. pfig. 172.
Muchas oabaretlstas (oabareteras) en Panamfi proceden 
de otros pafses lberoamerlcanos• Blesanz, Panamfi y su 
pueblo, pfig* 289» 290.
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expllca que vino a Panamfi a trabajar y a hacer dlnero, el 
Fulo le responde: "A costa de los negros oon alma de
esolavos, <£no es cierto? Los panameHos salimos a gastar 
dlnero cuando vamos a otro pais. Y nuestras mu;)eras 
si son lo que son lo hacen dentro de nuestra propia tierra 
y no salen a repartlrse por otra parte para regresar como
O n
mujeres decentes." ' La observacifin del Fulo sintetiza la 
oplnlfin panameHa hacla los extranjeros latlnoamerlcanos 




Beleno, Curundfi. pfig. 55*
88ei sentimlento naclonalista y patrlota es tan pro- 
fundo entre los panameHos, al mlsmo tlempo que se slenten 
a la defensiva, que es inconceblble que^el panameno 
admire al extranjero que no confiese oarino por los pana­
meHos y su pals. Al pedirle los Blesanz a los estudlantes 
panameHos que nombraran aquello proplo de Panamfi que les 
causaba orgullo, casl todos los estudlantes le conoedleron 
preferencla al "orgullo naclonal" por enolma de la educa- 
cifin, la libertad, le democracla, su forma de vida, o las 
bellezas naturales del Istmo. Princlpalmente entre los 
jfivenes de Panamfi parece existlr honda vergiienza por la 
corrupclfin polftlca que ha sldo plaga en el Istmo desde 
tiempos lnmemorables, y por la lnmoralidad, la pobreza, 
el problema racial, la "falta de cultura," la, influencia 
norteamericana, etc. Blesanz, Panamfi £ su pueblo, pfig. 123* 
Estas amenazas contra el orgullo naclonal parecen cau- 
sar mayor sensibilldad hacla oualquler lnsulto, especial- 
mente si viene de algfin forastero que se enriquezoa a oues- 
tas de los panamenos, los cuales slenten que han saorifi- 
cado su orgullo naclonal por esas ventajas de las cuales 
se aprovechan los mismos extranjeros.
Bay un estudio que evalua el nacionalismo en Panamfi 
reflejado dentro del grupo de estudlantes de dereoho en la 
Universidad de Panamfi. El estudio lndica que el naolor 
nalismo estaba aumentando en la dfioada de 10s 60 en el 
Istmo, y que el orgullo naclonal, la segurldad que demos- 
traban los jovenes en su propia preparaclfin para admlnls- 
trar hasta el Canal, indican que el sentimlento continua- 
rfa desarrollfindose por este sendero. Vfiase especialmente
En el caso de los oolombianos, el heoho de que Panamfi
fue una vez parte de Colombia orea olertas varlaclones,
negatives y positives, en el sentimlento de los panameHos
hacla ellos. Por ejemplo, en Curundu. Rubfin le grita a
un trabajador oolomblano durante una discusifin agitada.
"SI todavfa estuviSramos unldos a Colombia y los 
colomblanos le hubleran permltldo a los gringos hacer 
el Canal, estoy seguro que todo el dlnero se lo 
tuvleran llevando para Bogotfi. Pero oye esto colom- 
bianlto. • • no vengas de Colombia a lnsultamos, 
vete para allfi. • • ."°9
En Los Capelll un mlembro de la famllia Capelll que
ha llegado a querer a Panamfi mfis que a su proplo pafs
aborrece a los colomblanos y slente la tentacifin de tomar
parte en el movimiento de lndependencla de los panamenos
90contra Colombia.
Hay, a pesar de estos antagonlsmos, momentos en que 
los autores y sus personaJes muestran simpatfa hacla otros 
latlnoamerlcanos. Todos comparten las mismas miserias.
las pfiginas 8, 9, 27, y 28 del estudio por Daniel Goldrich, 
Radical Nationalism! The Political Orientations of Pana­
manian Law Students (Michigan State University), 1962•
®^Beleno, Curundu. pfig. 236.
Antes del ferrocarrll y del canal de los franceses, 
los panamenos ya ha b fan declarado su lndependencla de la 
Gran Colombia en varias ooasiones. Volvieron a unirse a 
Colombia, induoldos con engafios. Colombia se hallaba tan 
destrozada por luchas internas que se desouldaba de Panamfi; 
Panama se oonvlrtlfi en un "lugar oonveniente para que los 
favoritos de cada nuevo gobernante se enriquecleran, ocu- 
pando los princlpales puestos del gobierno." Blesanz, 
Panamfi jr su pueblo, pfig. 33* Vfiase la disertaclfin doctoral' 
de Alex P^rez-Venero, "Captive of the Crossroads! Chapters 
in the Economic, Soolal, Political and Historical Develop­
ment of Panama , 1821-1902," Louisiana State University, 
1973# espeoialmente los oapftulos II y V.
9°Camarano de Sucre, Los Capelll. pfig. 101.
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En Luna verde el protagonista reoonoooe que los nloara- 
giienses, colomblanos, cubanos y Jamalcanos sufren lgual- 
mente la pobreza del nativo.^ Cuando en esta novela le 
ocurre un accldente fatal a un Joven colomblano por 
culpa del capataz, los panamefios slenten profundamente 
su muerte. On otra ocasitfn, un salvadoreno aparece como 
Justo y humanitarlo, preocupado por el destino de los 
lndios en su pafs. TamblSn aparece una prostltuta 
nlcaraguense que ha cafdo en la desgraola forzada por las 
desventuras de su vida.^ En una ocasl6n, BeleEfo no habla 
del panameKo, sino de los latinos, lnflrlendo que son o 
deben ser como un frente opuesto a los zoneftas, y 
dlferentes todos a los sumlsos antlllanos negros.93 En La 
otra frontera de CSsar Candanedo se enfatlza el prejulcio 
a veces oomprenslble, del panameHo hacla los extranjeros 
latlnoamerlcanos. Gran parte de la crftlca que hace Canda­
nedo de las companlas bananezas norteamerlcanas glra sobre 
el prlvlleglo de que gozan algunos obreros centroamerlcanos 
a qulene s por no ser del pals no les lmporta tlranlzar a 
los otros trabajadores, convtrtiSndose en apoyos de un 
slstema demaslado cruel para el de abajo.^ Entre las
^Beleno, Luna verde. pSg. 17•
92Ibid.. pSg. 67, 70, 71- 93Ibid.. pfig. 99. 102.
9 Aunque en la novela de Candanedo easl todos los 
entreguistas son extranjeros que han venldo en busca del 
d61ar (de mfis valor que sus proplas monedas naolonales), 
en la novelfstica centroamerioanade tema bananero,este 
tlpo aparece en forma de naolonal, o sea, que el
reoomendaoiones que haoe un oomitfi de la oompafifa en la 
novela para aoreoentar las gananolas de la firma, se 
encuentra la de emplear el elemento extranjero de modo 
que les sea m&s beneflcloso que los panameHos:
1. El elemento naclonal /el panameHo7 no es el 
mfis oonvenlente en razfin de sus vineulaoiones, 
reclamos ambiciosos y queJas que con frecuencla 
trasoienden, en perjuicio de la empresa. 
Llmltarlo.
2. Insistir en los oontratos lndlvlduales con traba 
Jadores controamericanos, en palses donde las 
monedas naclonales son bajas con relacifin al 
d61ar.95
3« Dlstrlbulr los trabajadores extranjeros en
lgual o mayor proporcl6n que los naclonales, en 
las dlferentes fincas, por razones de equlllbrlo 
Sind\catos. huelgas. etc.
4. Preferlr extranjeros para los puestos de mando 
en las distlntas fincas, salvo de que se trate 
de hombres blen probados, de conflanza, leales. 
Este aspecto es de extremada lmportancia .9o
Estas recomendaciones causan, a su vez, m&s anta­
gonlsmos entre los panamenos hacla los extranjeros 
latlnoamerlcanos, los cuales llegan a representar para 
los naturales del pafs una espeole de ejemplo malevolo de 
de la avarlcla y la falta de sentlmientos• El de afuera
entreguista exlste, pero sin ser neoesarlamente forastero 
Avila, "Las oompaSfas bananeras.,lLcterfa (ootubre, I960),
p&g. 101.
9^En Panamfi el medio oirculante es el d6lar, al 
lgual que en los Estados Unidos.
^^Candanedo, La otra frontera. pfigs• 179-180•
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se oonvierte para los naclonales en ohlsmosos y "corre- 
ve-y-diles" que frustran toda tentative de organizer a los 
obreros para oonseguir Justiicla. Se queja de ellos uno 
de los que han hecho por traer Justicia a los indios:
"Los mandadores extranjeros y otros de aqu£ que tienen 
ojos y oreJas en todas partes, me denunciaban. . ."9? 
TambiSn, cuando un panameffo perjudioa a otro a favor de la 
companla, se le eoha en cara su mala aocltfn as£: "Que
lo haga un nica, un hondureffo, otro cualquiera que no es 
de aqu£, se explica9 pasa, pero que sea uno de aquf el que 
arranque a un infeliz para darle al millonario es tener 
alma negra. . • iQufi quieren que haga el de afuera?"9®
Las tficticas de la compcinfa causan oompetenoia entre los
nacionales y los extranjeros* " • . y los extranjeros
99son los preferidos, porque lo estropean a uno. • . . *»^
La causa principal del odio que slenten los paname­
nos hacia los obreros extranjeros en las fincas bananeras 
es la competenoia eoonSmica, lo cual, como hemos ya 
observado en el capftulo III, tambifin es olerto de las 
relaciones entre los panamenos y los antillanos de habla 
inglesa, con la diferencia de que algunos extranjeros de 
las companias bananeras que describe Candanedo abusan de
i —  100los panamenos
97ibid.. pfig. 205* 98Ibld.. pfig. 158. " ibid.. 218.
lOOpor ejemplo, hay un capataz hondureffo con fama de 
maltratar a los trabajadores para as£ quedar bien con sus 
Jefes, pfig. 159• Un fotfigrafo es perseguldo despuSs de
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A pesar del antagonismo de algunos panameHos contra 
los extranjeros, algunos forasteros aparecen en la novela 
de Candanedo sufrlendo las mlsmas desgracias que los 
naoionales. Un obrero nicaragftense, abandonado por la 
companfa y sus mSdicos despuSs que una m&qulna le quebrtf 
innumerable huesos milagrosamente no muere, pero se
convierte en un personaJe ffsicamente deforme y lo que 
es peor, ladr6n, y negociador en el trfifico humano de 
consegulr lndios para la compafifa. Este resultado tan 
triste que sufre el personaje proviene de la crueldad de 
la companla
Otra defensa de los obreros extranjeros que haoe uno
hablar a favor del sindicato (porque lo denunciaban los 
extranjeros y otros) y por fin se sulcida, ..pags. 204-205*
101"La pintura distorsionada del mSdioo en la novel- 
Istica oentroamericana es algo corriente* Contraria a 
esta, la opinifin de la mayorfa confirma una vez mfis el 
respeto de que goza entre la oomunidad. • • • No se puede 
culpar a la • • • empresa de las enfermedades tropioales 
que existen. S6lo el que concoce la labor y los sacrifi- 
cios de la vida de los mSdicos de estas regiones puede 
apreciar el gran esfuerzo que estfin haciendo para mejorar 
las condioiones de nuestro campeslnado• El mfidico de 
estas zonas tiene que luchar contra las enfermedades al 
mismo tiempo que contra la superstioi&i, la bruijerfa y 
la ignorancla." Avila, "Las oompatlfas bananeras," 
Loterfa (oct., i960), pfigs. .84-85*
Artioulos como el de Sulzberger, "Removing an Old 
Blemish," New York Times (9 de abrll, 1972), y el de 
Richard Severo, "United Fruit Lives Down a 'Colonialist* 
Past," New York Times (24 de abrll, 1972), indlcan que 
las facilidades mldicas, eduoaoionales, higiSnioas y 
econSmlcas han mejbrado tanto en las plantaolones, que 
son modelos para los gobiemos naoionales de pafses oomo 
Honduras•
102Candanedo, La otra frontera. p£ge* 182-184.
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de los personaJes en Ia  otra frontera es bastante aoerbai
"Usted conoce lo que pasa con los extranjeros* • •
Muchos que entraron en mala forma* • • La Companfa 
los tlene cogfos porla nariz. • • SI colaboran 
con los de aquf, los aprietan por los papeles que 
no est£n en 1 y. • • Ella los trajo asf sablendo que 
hacfa porque no dan puts sin dedal* • • Al nica lo 
ponen de tlco* . . y asf, como convenga. • • ."103
Candanedo ha tratado de comprender la crueldad que exhlben 
los extranjeros. Slente slmpatfa por aquellos que son vfc- 
tlmas tambiSn de un slstema poderoso y demuestra su slm­
patfa en que, en su novela, con el tiempo, los organiza- 
dores de los sindlcatos logran neutralizar a los extran­
jeros y ulterlormente conven cerlos-. .de lo Jus to de su 
causa. La novela termina con un tono de optimismo, vls- 
lumbrSndose una revoluoiSn contra los lucradores y los que 
apoyan su slstema.
Estas manlobras para retener a los trabajadores 
extranjeros fomra parte muy lmportante de la lntriga y 
temfitica de otra novela de Candanedo, Los Clandestlnos.
10^E1 tono final de Prlsign verde de Amaya Amador es 
tamblSn optlmista y vlslumbra ya lo que ocurrlrfa unos 
aHos despuSs en Honduras con el alzamlento general patro- 
clnado por los sindlcatos. Fleury, "Cinq Romanolers,"
pag. 96.
Es poslble que Candanedo haya sentldo alguna lnflu- 
encla de esta novela, tanto en el terna como e.n cl tono 
al final de la obra. Con la excepclSn de los prlmeros 
capftulos de Candanedo sobre el canal, los acontecl- 
mientos en ambas novelas slguen una estructura pareolda. 
En Prlsl6n verde. la primera parte relata las aventuras 
y desgraolas de los personaJes que llegan. En la segunda 
parte esta gente trata de slndicallzarse o de acumular 
clerta poslci5n de poder y de anlmar a los trabajadores 
sumergidos ya en la lndlferencla o el esoeptlclsmo. Al 
final logran algo de lo que se proponfa uno de sus lfde- 
res, un estudlante.
A pesar de los antagonlsmos hacla los extranjeros 
que plntan Candanedo y los otros autores canaleros, 
sobrevlve en las novelas una corrlente de solldarldad 
sentimental oon los latlnoamerlcanos. Prevalece el 
sentldo de Justiola del panamefio qulen reconoce que no 
todos los extranjeros actuan de la mlsma manera y que 
muohos de ellos son vlctlmas de cirunstanoias que no 
pueden fficilmente controlar.
CAPITULO V
RELACIONES AMOROSAS INTERRACIALES Y 
EL MESTIZAJE
Los mlefflbros de los grupos estigmatizados por razo- 
nes raclales tlenen por lo menos tres alternativas para 
soluclonar su problema personal ante los prejuiclos ra­
clales: pueden sustltulr nuevos valores que aprueben y
alaben sus caracterfsticas raclales o 6tnleas; pueden ga- 
nar aceptacl<5n dentro de la escala de valores de la so- 
cledad en que se enouentren por actuaclones ejemplares 
de gran exlto o fama? o pueden esoapar de los prejui- 
clos sImplemente "pasando.1,1 Esta ultima sallda o
-^Peter Dodge, Comparative Racial Systems lrr the 
Greater Caribbean, p&gs. 252-253.
Por ejemplo, en los Estados Unldos, la mayorfa de 
la poblacl6n negra proclama actualmente la belleza afrl- 
cana por si mlsma y plde que se le acepte sin oompararla 
con las Ideas de la belleza legadas de Europa. El lema 
"black Is beautiful" es uno de los modos de propagar es­
ta manera de ver la belleza. Un Joven negro del Istmo, 
Federico Smith, escribe: "The afro /®®tilo de pelnarse
el cabello7 and "Black Is Beautiful" slogans and attitudes 
have welded Black people together under a common identity 
to solve common problems." "Today on the Local Front,"
The Panama Amerloan. (3 de agosto, 1972).
Algunos artlstas de cine negros en los Estados Unl­
dos son aceptados soolalmente en muchos ofrculos que por
lo general no aceptan negros. Blesanz da un ejemplo en 
Panam£ de este tlpo de aceptacidn al menclonar el oaso del 
antlllano Lloyd LaBeach, qulen sobresall# en las Olimpia­
das de 19^8. Aunque naoid en Panam&, al regresar de sus 
estudlos en Jamaica, se le prohlbld la entrada de aouerdo 
con las leyes que el presidents Arnulfo Arias habfa insti- 
gado. Sin embargo, ouando se eonvlrtid el negro en famoso 
deportlsta en los Estados Unldos, los panamefios no solo lo
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escape tiene, desafortunadamente, llmltaclories numfiri-
cas, lo cual causa una serie de frustraclones para los
que todavfa no pueden "pasar"; los valores mlsmos no
camblan y los prejuiclos siguen aoosando a los demfis
2
miembros del grupo estigmatizado.
En Panamfi, el mulato y aun sus descendlentes que 
no aparenten tener de negro pueden sufrir, por lo menos 
frente a la clase alta que es mas exclusivlsta, las con- 
secuenclas del prejulclo racial. Sin embargo, los pre- 
Julcios contra los descendlentes acaudalados de algun 
mulato, pueden ser mltigados porque poseen dlnero, es- 
pecialmente en casos donde dlchos descendlentes no demues- 
tren rasgos ffslcos negroldes; en estos casos son acepta- 
dos hasta en el Club Union, el club mas excluslvo de 
Panama. En Panama los valores sociales de la clase alta
reclamaron como hiJo del pafs, sino que le otorgaron el 
rafis alto galardfin de Panamfi, la Orden de Vasco Nunez de 
Balboa. Blesanz consldera que la buena fama mundlal y 
hasta naclonal es para el negro en Panamfi como el dlnero—  
lo "blanquea". Blesanz, Panamfi £ su pueblo, pfig. 298.
2
Dodge, Comparative Baclal Systems In the Greater 
Caribbean, pfig. 253*
s
^Blesanz y Smith, "Race Relations in Panama and the 
Canal Zone," pfig. 9.
4Ya hemos anotado olerta llberallzacion en la acep- 
tacldn de miembros en el Club Unifin. Vfiase el capltulo 
sobre la ollgarqufa en Panama.
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contlntfan b£sicamente dentro de una esoala racial y eco- 
nSmica, y solamente se acepta (aunque no sea para oasa- 
miento dentro de la famllia), por lo menos publicamente, 
al negro o mulato de gran &xito intelectual o a sus des- 
cendientes ricos sin rasgos negroides.^
Entre las familias que no pertenecen a la arlsto- 
cracia, y donde abunda el mestizaje, los prejulcios radi- 
can mas en la apariencia que en la ascendencla del lndi- 
viduo, aun ouando hay excepciones debido a las influencias 
externas (por ejemplo, la que ejeroe la Zona del Canal) 
y al consiguiente deseo de "mejorar la raza1' para subir 
dentro de la escala social.^
En la Zona del Canal las barreras raclales son mucho 
mas sendlias que en Panama: la persona es negra, aunque
^Blesanz y Smith descrlben brevemente la situacl6n 
racial en PanamS al compararla con la situaci6n en la 
Zona: "Racial categories unclear; most people have some
Negro ancestry but are considered as mestizo rather than 
Negro; considerable admixture of white, Indian, and Negro 
stock. Whites have highest prestige, mestizos lower, 
Negroes lowest; no formal discrimination in public places, 
residential districts, occupation or; public office, and 
such discrimination as does exist can usually be overcome 
by money or personal favoritism; intermarriage and inter­
mating freely permitted. However, the upper class dis­
courages marriage of Negroes into their group." "Race 
Relations in Panama and the Canal Zone," p&g. 9*
^"Casl todos los panameHos creen flrmemente que 
oasfindose con personas de piel olara o de oabello lacio 
’mejoran la raza1. Aflrman que su oonstituol6n 6tnlca no 
es lo suflcientemente blanca para absorber a gran nfimero 
de negros y que la unl6n con el negro antillano 'agota 
el vigor de la raza1." Blesanz, Panam& £ su pueblo. pSg. 
177 • ^
Begun otras aotltudes que enoontraron los Blesanz
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sea blanoa de plel y con pelo rublo, si se sabe que es
7
descendiente de negro.' Este contrasts entre los modos 
de ver el mestizaje causa muchos antagonlsmos contra 
los zoneftas por el hecho de que en Panama el mestizaje 
ocurre y ha ocurrido con gran frecuencla hasta en las
g
clases adineradas.
Las unlones interraolales son muy comunes en la Be- 
publlca de Panama, especlalmente en las clases medias y 
las llamadas bajas. En la Zona del Canal, tales unlones 
no se miran muy blen, aunque no estan legalmente prohibi- 
das; en camblo, si estas unlones son legallzadas por el 
matrlmonlo, la pareja puede residlr en la Zona. En la 
Zona exlsten matrlmonlos entre norteamerloanos y paname- 
nas, aun panamenas de color. Estos matrlmonlos raras vo­
ces los lleva a cabo el zonefta (o la zonefta) de naoi- 
mlento o de larga resldencia en el Istmo, sino mas blen 
los norteamerloanos recl&n llegados a la Zona, quienes,
en sus estudlos, aparecen clertas contradicciones aparen- . 
tes en el modo de pensar de los panameHos acerca de la 
raza, y en la aceptacldn personal del conyuge. Blesanz 
encontro que casl todos los jfivenes (hombres y mujeres) 
lnterrogados, preferlan un conyuge de su mlsma raza. 
Blesanz, Panamfi £ SS pueblo. pfig. 233.
0 sea, que en teorla la mayor fa de los panamenos 
preferirfa "mejorar la raza," pero que en la realidad, 
la personalldad, mfis que la raza, del conyuge es lo que 
vale.
^Blesanz y Smith, "Bace BelatIons In Panama and the 
Canal Zone," pfig. 9*
8Blesanz, "Inter-American Marriages," pfig.
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por lo general, no est&n todavfa oompletamente aoultura-
Q
dos a la socledad zonefta.7 El nortearnerlcano que en la 
Zona se case con panamefia puede estar violando la "otlca" 
racial de los zoneftas, ya sea porque no est£ oompletamen­
te enterado de las actltudes soolales en la Zona o porque 
no le lmporta. TamblSn se puede expllcar tal accl6n de 
su parte con la poslbilidad de que el amerlcano consldere 
que el mestizo de habla espanola, aunque tenga de negro, 
no es negro, juicio que en realldad enouadra perfeotamen- 
te en la visiSn racial panameEua en general.’*'®
Las mujeres panamenas de la clase media y baja pre- 
fleren en muchos casos, por razones econ6micas y soolales, 
casarse con un norteamerlcano que casarse con un panameno 
(que qulz&s mantenga adem£s una o dos querldas). Tambl6n 
prefleren tal matrlmonlo a quedarse de querlda de paname­
no de la clase media o alta, o a quedarse a "vestlr san- 
tos”. La Idea estereotlpada que tlenen del norteamerlca­
no es que 6ste es responsable, m£s flel, se preooupa m&s 
por el blenestar y la comodldad de su famllia, no bota 
tanto el dlnero, es menos celoso (aunque tarnblen menos 
ardlente), ama su hogar y le da m&s libertad a su esposa 
que el panameffo. Entre las mujeres de la clase alta, se 
preflere con frecuencla a los norteamerloanos porque ademas
9Ibld., p&g. 43, 51.
10Ibld., p&g. 45.
se puede tener mayor seguridad del llnaje racial de 6s- 
tos.11
For otra parte, le es casl lmposlble al hombre 
panameffo llegar a casarse o tener relaclones amorosas 
con las muohachas de la Zona, a no ser que el panameffo 
sea de famllla reconoclda como blanoa, y preferlblentente 
de dlnero. Al notar los panameffos las preferenclas de 
las mujeres panameffas por los norteamerloanos, el resul- 
tante antagonlsmo de los hombres de la Bepubllca hacla
los "gringos1 no hace mS.s que inflamar los resentimien-
12tos que ya exlsten por otras razones.
Las novelas
Los confllctos creados entre los panameffos y los 
zoneftas por los modos de ver el mestizaje y la union 
Interracial aparecen especlalmente en las novelas cana- 
leras de Beleffo. Pero tambl£n se aborda el tema en Puen­
te del mundo de Renato Ozores y en Pueblos perdldos de 
Tejeira, donde se observa la faceta tolerante de la aoti- 
tud panameffa ante el mestizaje y el matrlmonlo Interra­
cial. Tambl6n Los Capelll de Camarano de Sucre hace una 
leve mencldn del mestizaje.
^ Ibld.. p£g. 46.
12
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En la prlmera novela, por lo menos un personaJe le
da mfis lmportancla a la conducts y la moral de las personas
13
que a su mezcla racial* Tambifin en esta novela hay una
escena en la cual un Joven extranjero francos se casa con
una joven bella llamada Filar que tenfa un abuelo negro*
Su padre no tiene reparo alguno y al contrario, se mues­
litra comprensivo*
En Pueblos perdldos. hay un pueblito, Gattfn, que 
slrve de ejemplo de la armonfa racial que pudiera ocurrir 
en Panama* En la obra, Tejelra tambien presenta los pre- 
Julclos negatlvos de los panamenos blancos contra los mu- 
latos en los acontecimientos relacionados a Pedro Preston, 
como se ha visto ya en el capftulo Illf^
En Los Capelll de Camarano de Sucre, encontramos 
que los panamenos reslenten la forzada oonvlvencla con 
los negros antillanos y la poslble mezcla racial que pue- 
da ocurrir por esa oonvlvienola* Un inmlgrante ltallano 
informs al Coronel Totten que los panameHos "se quejan
•^Ozores, Puente del mundo. pfig* ?2.
^Ibld., pfig. 67-69.
El padre de Gastfin se habfa crlado en Nueva York, 
y pese a sus antepasados sureftos, duellos de esclavos, se 
habfa adaptado a los modos relativamente tolerantes de 
Panamfi donde habfa hecho su fortuna*
*^En la misma novela una nortearnerloana enamora a 
un Joven panameHo de ascendenola lndfgena lejana, hljo 
de un lngenlero francfis, porque ve en Si "un hermoso 
salvaje del trfiplco." Tejelra, Pueblos perdldos. pfig*
16b,
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de que . • • trajo muchos negros de Jamaica para trabajar 
y que ahora estan aquf aumentando el nfimero de los deso- 
cupados y lo que es peor querlendo mezclarse con los pa- 
nameKos.
Es sobre todo en las tres novelas de Beleffo que se 
le concede gran lmportancla al tema del mestizaje* Inti- 
mamente relaclonado al mestizaje en general* est&n las 
multiples unlones amorosas y sexuales entre miembros de 
distlntas razas o grupos Stnioos que aparecen en las no­
velas de este autor. En algunos casos, Beleno dramatize 
estas relaclones con mayor detalle que otros, donde se 
hacen apenas comentarlos sobre ciertos sucesos y persona- 
Jes mestizos, Entre las combinaciones raclales de estas 
liaisons las m£s sobresalientes son las relaclones entre 
los norteamerloanos y panamenas de todas las razas, entre 
los panamenos y las norteamericanas, y entre los antllla- 
nos y las blancas, Adem&s de dramatizar las relaclones, 
Beleno aborda el topico del resultante mestizaje, Varias 
Ideas sobre el mestizaje que clrculan en Panama forman 
parte de las disousiones y de las filosoffas de algunos 
personaJes de las novelas; no faltan las opinlones sobre 
la idea de "mejorar la.raza" y sobre el abandono que tanto 
amenaza al hijo mestizo (espeolalmente cuando el padre es
1^Camarano de Sucre, Los Capelll. p£g. 78, Se de- 
be tener en cuenta que el disgusto aquf es en contra de 
los negros recl$n inmigrados, y no necesarlamente los mu- 
latos y mestizos del pafs.
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nortearnerlcano). Todos estos problemas estfin encarnados 
en Atfi, personaje principal en Gamboa Road Gang.
Relaclones amorosas en las novelas de BeleRo
Al menclonar las relaclones sexuales entre los nor-
teamerlcanos y las panameRas, uno de los personajes mas-
culinos en Luna verde deja al descublerto clerta amargu-
ra al admltlr que los panameflos no pueden facllmente ob-
tener los favores de las mujeres norteamericanas, pero
que sin embargo cualquler mujer panamefla puede "consegulr" 
17un "gringo." En Gamboa Road Gang aparece el mlsmo renoors
Para un gringo. • • una mujer chomba o una mu- 
Jer panamefia es s<5lo un artefacto un poco raro pa­
ra saclarse. . . .  SI uno toca una grlnga en la Zo­
na o la mlra mal, ella te puede acusar de abuso y 
te mandan a Gamboa por atrevldo. Hay que ser sumlso 
y no mirarlas. 0 mlrarlas con indiferencia.18
El anhelo secreto del panameflo que qulere ser amado por
una mujer norteamerlcana aparece en Curundfl en los sueflos
17'BeleRo, Luna verde. p^g. 75»
Indirectamente, BeleRo expllca esta realldad social 
al lntroduclr el problema social del hombre norteamerica- 
no reelen llegado a la Zona: "Los nuevos colonlzadores
yanquis que vlenen a la Zona del Canal, est&n excluidos. 
no pueden compartlr ratos de alegrfa con las nifllas del 
Panama Canal y tlenen que volcarse hacla las cludades de 
Panamfi y Colfin." Luna verde. pfig. 59. Vfiase tamblfin la 
pfiglna 111.
B1 _ „ inos se slenten
atrafdos hacla lo exfitico y la novedad de la relaolfin. 
"Inter-American Marriages," pfig, ^7.
18BeleRo, Gamboa Road Gang, pfig. 28 
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que aoosan a RubSn GalvSn, mestizo panameno adolesoente.
Al encontrarse Rub6n aburrido en una cola de trabajadores
que esperan sus papeles para ingresar a los trabajos de
la Zona, empleza a sofiar desplertoi
Despufis del mediodfa, una gringa alta, bella, de 
muslos de porcelana descendlfi de su proplo automS- 
vil. . . .  No pudo precisar exactamente en donde 
estuvo con ella. Pero en los sltios a donde fue- 
ron, la gente se volteaba para reconocerlos y es- • 
candallzarse. • . • Luego se sucedleron algunos 
contratlempos, porque la gringa dormfa calata a 
causa del calor; pero no pudo relacionar su desnu- 
dez, su marido y su hija que era un agradable co- 
legiala del High School de Balboa. Suave, sensual 
y apetecible. Los cabellos de marfil y un traje 
calado dejaban fluir la sensaci6n de sus carnes 
perfumadas. . . .  Varlas veces, muy temprano, fue 
a verla cuando se levantaba de la cama. • • .19
El valor social de que se sepa publlcamente que el pana­
meno posee una mujer norteamericana tambi£h esta presen­
te en los suefTos de Ruben: "si el tuviera una gringa,
la exhibirfa a lo ancho y largo de su barrio para que 
todos la conocleran." Pese a sus deseos de poseer una 
"gringa," Rub£n no se conformarfa con que una gringa lo
usara como un lnstrumento de placer secretamente para
20proteger la reputacifin de ella.
Los paname'nos en Luna verde consuelan su amor pro­
plo al pagarle tributo a una idea que exlste entre ellos: 
que aunque los norteamerloanos son preferidos por las
■^ Beleflo, Curundu. pags. 13-1^. 
2°Ibld.. p£g. 17.
21panamefias como esposos, son menos ardlentes. En una
escena en Luna verde, la arlstocr&tica dona Hilda Fabrl-
clas de Mortimer (casada con un oficial nortearnericano)
esta borracha en el hipddromo; confundida, suelta algu-
nas frases que los que esffin presente interpretan como
lnvitaciones amorosas para el negro que monta el negro
y hermoso caballo de esta mujer. Exclama un personaje*
"Esa mujer esta pidlendo lo que no le da el gringo. • . •
El negro del caballo tamblfin no admite que una mujer pue-
da amar a un norteamericano, o que ese hombre sea atento,
23flno, amable, tratable y cariffoso. J Como consecuencia 
de la idea de que los norteamerloanos son menos ardlen­
tes, existe la idea complementarla de que sus mujeres ne- 
cesitan mas atencion sexual. En Curundu. como para com- 
pensar la altivez de una norteamerioana que pasa en fren- 
te de varios trabajadores, uno de ellos comenta que "to- 
das estas grIngas son unas bandldas. El calor de Panama
les hace cosqulllas y entonces salen a busoar latinos por
oh „las cantinas." Los "latinos," aqul, son todos los pa­
namenos de habla castellana, incluso los mulatos y mesti­
zos; comparten con los negros la reputacion de ser mas
21Blesanz, "Inter-American Marriages,pag.:-..^,,
22Beleno, Luna verde. pfig. ?8.
23Ibld.. pfig. 86.
Beleno, Curundu. pfig. !?•
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ardlentes en el amor que los " g r i n g o s * E n  Gamboa
Road Gang, un prlsionero plensa de un modo pareoldo:
"Las grlngas son malasj le gustan a los morenos, por-
26que ellas saben lo que tlenen ellos*" Como para con-
flrmar esta Idea, un negro vuelve a repetlr en la novela
que "la mujer blanca que es tocada por un negro, nunoa
se olvlda de 61."^7
Es verdad, ademas, que entre los norteamerloanos
existe una Idea popular de que la mujer "latlna" es mas
apaslonada que las norteamerlcanas, mas abnegada y sumi-
28sa, y que le da mas llbertad al esposo. La cabaretista
argentine, Fanl de la Moneda, en Curundfi, cree tamblfin 
en la lnferlorldad de las norteamerlcanas en cuestlones
^Un personaje brlt&nleo en Puente del mundo paga 
trlbuto.a un mlto pareoldo, al preferlr que lo conslderen 
andaluz y no britfinloo; al sentlrse "andaluz" tambien se 
sentfa mejor amante. Ozores, Puente del mundo, pfig. 2?4- 
275.
26Beleffo, Gamboa Road Gang, pfig* ^6.
27Ibid., pfig. 187.
28Blesanz, "Inter-Amerloan Marriages," pfig. *J\5.
De clerto modo, lo contrarlo ocurre en Pueblos per­
dldos de Gil Bias Tejelra. El antftesis de la norteame- 
rlcana Sandra resulta ser una Joven oolombiana oon qulen 
se casa Camllo. En el contraste que hace el autor de las 
dos muchachas podemos ver claramente que la norteamerlca- 
na es la apaslonada, y no la Joven latlnai "A la memorla 
de Camllo vino el reouerdo de Sandra. fCuan dlstlnta era 
esta muchacha oolombiana, sensible y casta, cuyos ojos 
flavos, de llmpla transparency la, eran antftesls de los 
verdes de la gringa, turbadores de malicla y provooadores 
de pasifin InsanaJ" Pueblos perdldos. pfig. 196.
de amor.2  ^ Los otros personages (masculinos) de Beleflo 
no comparten esta creencla pues en general las norteame­
rlcanas que menclona son apaslonadas, sensuales, aun cuan- 
do se creen superlores raclalmente a los panameffos. Lo 
que si parecen compartlr los personages panameffos de la 
obra es la idea de que el panameffo sabe provocar la pa- 
sl6n en las norteamerlcanas y que el "gringo" no.-^ 0
Relaclones matrlmonlales
El caso del norteamerlcano que se casa con negra 
es dramatizado por Beleffo en Luna verde con la anScdota 
de Rubf y Kennedy:
Cuando Rub! se caso, todos los negros de La 
Boca /Zona del Canal7 dijeron que era un bandida. 
Cuando Robert Kennedy se caso con Rubf, todos los 
gringos y grlngas de Pedro Miguel /barrio bianco 
en la Zona del Canal7 lo condenaron al ostraclsmo 
social porque habfa profanado la raza, casfindose 
con una "Jim Crow,"3l
A pesar de su tarjeta de Gold Roll, a Rubf no la dejaron
entrar en el comlsariato de Anc6n. Cuando fue al comlsa-
rlato de la Boca (Silver Roll) a comprar, sus amigos y
parlentes "elevaron su voz de protesta por el alarde de
Gold Roll que venfa hacerles, comprando con libreta roja."^2
29
7Beleflo, Curundfl. p6g. 51 •
■^ °Beleflo, Curundfl, p£g, 17; Luna verde. pfigs. 7^-75»
^Beleffo, Luna verde. p£g. 171*
32Ibld.
No obstante el ostraolsmo que los rodea, la pareja vlve 
feliz en un apartamlento de la Exposlcidn;33 esta feli- 
cldad se puede esperar segun las concluslones de los 
estudlos sociolfigicos de los Blesanz, qulenes aseguran 
que aparte del sufrlmiento que les lmponen los otros, 
estas parejas suelen ser felices.3**
La felicidad personal de Rubf y Kennedy contrasta 
con el fracaso matrimonial del Fulo Alejandro en Curundd. 
El matrlmonlo del Fulo ejemplifica el enlace del panameffo 
de la clase alta con norteamerioana. Como lndica Blesanz 
en la vlda real los panameflos que se casan con norteame- 
rlcanas generalmente las han conocldo en los Estados Uni- 
dos y se han casado "en el brillante medio de una univer- 
sldad o de un cfrculo diplomdtlco y la mujer ha llegado 
al istmo con un conoepto errdneo de la cultura panameflia." 
Es este el caso del Fulo, qulen se oas6 con una muohacha 
nortearnericana que conocld cuando estuvo de agregado en 
una embajada en los Estados Unidos,^ Aunque Beleffo no
33Ibld.. pdg. 172.
La Exposioidn es un barrio que colinda con Bella 
Vista, en dpocas pasadas el mejor barrio residenoial de 
la ciudad de Panamdj al otro lado oollnda, sin embargo, 
con un barrio muy pobre. El uso de la Exposicidn, barrio 
entre blancos y negros, es simbdlico, especialmente en 
esta narracldn donde el autor lnsiste en el simbollsmo 
de los colores (Rubf se viste de bianco y Kennedy de ne­
gro,).
3i+Biesanz, Panama £ Sli Pueblo, pdg. 246.
35Ibid., pdg. 247.
36
Beleffo, Curundd. pdg. 265.
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lo deolara directamente, se lnflere que no solamente las 
infidelidades del Fulo slno tambl£n las diferenolas oul- 
turales del Istmo a las ouales la muohacha no se pudo a- 
daptar^? fueron las causas de su subito y definitive sa- 
lida para la casa de sus padres, en un lugar muy lejos de 
Nueva Orleans, "en donde no llegaban los tambores ni la 
^usica de cazar leones.1'*^ ®
El amor del negro o del mulato por la mujer blanca 
(no necesarlamente norteamerioana) es dramatlzado en Luna 
verde, y especialmente en Gamboa Road Gang, donde forma
37"Los conflictos inherentes a cualquier matrimonio 
se acentuan por la no aceptaci6n de los oontrayentes del 
papel que su compaflero o su compaffera han aprendido a de- 
sempeflar en sus respectivas cultures. Las esposas norte- 
americanas se sienten irritadas por la sumislSn, por su 
falta de partlcipaci6n en asuntos econdmicos y sociales, 
por todo aquello en que su mujer tiene de las obligacio- 
nes del marido y los privilegios de la esposa, « • • Otras 
veces, la esposa hace suyos los prejuicios de los residen- 
tes de la Zona y empieza a conslderar a su marido desde 
un punto de vista desfavorable para 61* El hombre, a su 
vez, suele encontrar imposlble aoeptar las ideas de su 
mujer aceroa de las prerrogativas femeninas, su demands 
de que pase oon ella sus horas llbres y, en algunos casos, 
/que camble7sus proplas normas de vida, Esos matrimonlos 
tlenen mas probabilldad de ser venturosos cuando el hombre 
se ha educado y ha vivido mucho tiempo en los Estados Unl- 
dos y puede comprender y aceptar el punto de vista de su 
mujer*" Blesanz, Panamfi. £ su pueblo, p&g. 21+7,
3 Beleffo, Curundd. pdg, *+.
Con mdsica de "oazar leones," Beleffo se refiere a 
la muslca tfpica de Panama, la cual tiene elementos afrl- 
canos (Blesanz, Panama £ su pueblo, pag, 6) notables es> 
peclalmente para el oldo desaoostumbrado a ella, Vease 
tambien: Armando Fortune, "El negro en la oultura pana-
meffa," Loterfa. IX (agosto, 1964), pag. 31,
parte muy importante de la intrlga. En Luna verdc el an- 
tlllano Mr. Willy Bee estg enamorado de Lola, hermana 
del protagonlsta, que se aprovecha de su amor para que 
le regale chocolates comprados en la Zona. Otro antilla­
no le aconseja al negro que "las mujeres blancas quieren 
a los criollos. • • por la comida del comisariato," y que 
dejara a las "chiquillas boaicitas y fulas" porque "las 
negras son mas sabrosas" y no. los ofenden*-^ Lola se ca- 
sa con el nortearnericano Sisson, y Mr. Willy Bee queda 
deprimido hasta que lo saca de su miseria una negrita an­
ti liana, negra azabache pero bellamente formada* "Era
una mujer completa. Willy Bee no la habfa sentido nunca 
40tan adentro." Mr. Willy Bee acepta totalmente a la ne­
grita, con lo cual Beleffo le resuelve su problema perso­
nal.^1
39Beleffo, Luna verde, pfig. 133.
Ibid., pSg. 137.
4lEl problema del mulato AtS, en Gamboa Road Gang 
es mucho mas serio que el de Mr. Willy Bee. en Luna verde, 
pues Ata, aunque no desprecia a las negritas, no las con- 
sidera de ninguna manera iguales a las norteamericanas, 
asf como tambien no consldera a las mujeres de otras razas 
iguales a las norteamericanas• En la carcel, donde est£, 
acusado de haber violado a la norteamerioana Annabelle 
Rodney, At& le ezclama con vehemencia a otro prisionero 
que lo ha JLnsultado con el' aspero tftulo de "chombo-blan- 
co," (segun Beleffo era el que m&s vivldamente describfa su 
condicldn racial): "Yo tengo cincuenta affos aquf en Gam­
boa. • • pero por una gringaj Rubia. Linda. Limpla. 
Decente. Pina. No una chola." Gamboa Road Gang. p£g. 45,
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La Idea de "mejorar la raza1
Beleffo menclona varias veces la Idea de los pana-
h.2meffos de "mejorar la raza." En Gamboa Boad Gang, el 
mulato AtS. piensa que ya que §1 no ha podldo ser acepta- 
do como norteamerlcano, al casarse con una norteamerica- 
na blanca, por lo menos sus hi Jos seran conslderados co- 
mo blancos. En Luna verde un personaJe secundarlo se 
reflere a "una chomblta /negra de ascendencla antillana7
del Chorrlllo que le gustaba a los gringos porque querfa
h J i
tener un hi Jo bianco y rubio." La Idea de "mejorar la 
raza1' es vlgorosamente atacada en esta novela, cuando el 
protagonlsta recuerda lo que habfa dloho una profesora
Esta creencla no se llmlta a los panameffos; mas 
blen parece ser una tendenola social universal* Magnus 
Mttrner informa que en todas las sooiedades multi-racia- 
les donde se practica alguna discriminacldn, es blen sa- 
bldo que las mujeres de la raza "inferior" prefieren ser 
concublnas de un mlembro de la raza "superior" a casarse 
con un mlembro de su propia raza* Desafortunadamente 
para los resultantes mestizos, la ilegltimldad de estas 
relaclones acarrea mas prejulclos contra ellos, causando
lo que describe M&rner como un "cfroulo vioioso*" Race 
Mixture, p£gs. 67-68.
Beleffo, Gamboa Boad Gang, pfig* 158*
El fundador brasileffo del Teatro Experimental do 
Negro, Abdlas do Nasclmento, tambign se preocupa por re­
velar el fraude del mulato que se desdeffa por tener de 
negro, o que asplra a "blanquear" a sus hiJos para que 
puedan pasar por blanoos* Para Nasclmento, la polariza- 
cl6n de razas no es lo que debe busoar el brasileffo, sl- 
no que debe aseverar la dignidad de todas las razas y 
todas las mezclas. Richard A* Prdto-Rodas, "The Develop­
ment of Negritude In the Poetry bf the Portuguese Speak­
ing World," Artists and Writers In the Evolution of Latin 
America, ed. Edward D. Terry (University, Alabama, 1969), 
p£g.
Ilk
Beleffo, Luna verde, pag. 75*
de blologfa en su escuela: "Segun ella, regar miles de
soldados blancos y rubios por los llanos del Interior 
era una medida excelente porque entonces se mejorarfa 
la raza."^ En Luna verde la arlstocrdtica Hilda Fabri­
cs las de Mortimer se casa con norteamerlcano por "hlglene 
46racial."
Al crlticar estas Ideas de "mejorar la raza," Be­
leffo lncluye aluslones a las numerosas unlones— legales 
y extralegales— que ocurrleron especialmente durante la 
Segunda Guerra Mundlal, despuds de la oual los marldos 
abandonaron a sus mujeres y a sus hljos.^ (Pregunta un 
estudlante en Luna verde: "jY qulen les va a dar de
comer a esos nlffos, qulen los va a educar, a darles te-





Blesanz, "Inter-American Marriages," pdg. 45.
En Gamboa Road Gang aparece esta preocupacl6n en 
una frase que ya hemos cltado relaclonandola a las ln- 
Justiclas legaless "Hay miles de nlffos, hiJos de grin­
gos cuyos padres nunca han sldo castlgados." Gamboa 
Road Gang, pfig. 29.
48
Beleffo, Luna verde. pdg. 189.
Nos parece un poco lnjusto de Beleffo hacer tanto 
hlncaplS en el abandono por el norteamerlcano y hacer a- 
penas una alusidn lndlrecta al constante abandono que 
sufren los niffos panameffos a manos de sus padres paname- 
ffos. Veamos lo que escrlben los Blesanz sobre lo ultimo: 
"El molde de la vlda de la famllla en las cludades de Pa­
nama varfa segun la olase social y la sltuaol6n econdmica. 
Entre los pobres, la norma es la preoarla unldn consensual 
menos estable que en el campo. El abandono del 'oompaffero
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El abandono del hl.1o por el padre norteamerlcano
La preocupacibn por el abandono de los hi Jos de las 
panameffas con nortearnerlcanos susclta un eplsodio en Luna
es tan frecuente que en algunas poblaciones solo uno de 
cada clnco o sels nlffos vlve con ambos padres. La madre 
abandonada generalmente sostlene a sus hiJos con su traba- 
Jo mal pagado, o encontrando otro compaffero,. qulen talvez . 
tenga una o dos mujeres m&s y que, por lo tanto, puede 
contrlbulr con muy poco, A veces la mujer regresa con su 
madre /7 . . J  Los hombres /de todas las clases/desean 
hljos, especlalmente varones, como prueba de su Tmportan- 
tlsima mascullnldad. Con frecuencla slenten verdadero afec- 
to por sus muchachos y hasta reconocen y educan a hiJos 1- 
legftlmos /los de las clases mSs pudientes7 teniSndolos en 
ocas1ones en su propla casa legal. Pero a las madres co- 
rresponde la parte del ledn en la educaclfin de los nlffos, 
a veces porque el padre las ha abandonado o tiene familia 
legftlma en otra parte, y otras veces a causa de la tradi- 
cional actltud del hombre de que todo lo que conclerne al 
hogar y a los nlffos, salvo proveer dlnero, es trabajo de 
mujer, . . • Pero la condlcion econdmlca de la madre no ca- 
sada, y la falta de un hogar organizado cuando el marido 
la ha abandonado, sin duda constltuyen un problema /dentro 
de la socledad panameffa7.1 Panama £ su pueblo, pfigs. 225, 
228, 227.
Debemos tener en cuenta que en Luna verde. Beleffo se 
estfi refiriendo especiflcamente al oampo, donde lasvuniones 
consensuales son mas permanentes que en la cludad, y donde 
el abandono del padre es menos problema; de todos modos, ya 
que Beleffo parece referlrse al abandono en general de los 
padres nortearnerioanos, nos parece Justo por lo menos acla- 
rar que lejos de ser este un gran problema, no es gran cosa 
cuando se compara con el constante abandono de que sufren 
tantos nlffos que no son hljos de ''gringos". Es tanto este 
tipo de abandono, que una educadora panameffa, Otilia Arose- 
mena de Tejelra, al referlrse a los antlllanos de aquel 
grupo que todavla conserva las tradiciones m£s estables bfi- 
t&nloas, como la monogamfa, la rellglfin protestante, etc., 
opina con lntencldn irdnica que 'adoptar costumbres tales 
como beberse los sabados la paga de la semana, abandonar a 
los hl.los llegltlmos. divertirse en la calle con amigos 
mlentras las mujeres permanecen enoerradas y dejar de con- 
currlr a la lglesia del culto a que pertenece, equivaldrfa 
a adoptar nuestras costumbres. • • .' /subrayada por la 
autora7. Blesanz, PftnamS ^ su pueblo, ptfg. 253,
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verde en el cual el norteamerlcano Robert Sisson se casa 
con una hermana del protagonlsta; luego se va a la guerra, 
estando ella en estado de embarazo* El protagonlsta plen- 
sa en la situaciCn de su hermana y de su sobrlno:
Soldado que se va no regresa. Deja un hi Jo 
en el vlentre de la mujer que lo ha consolado y 
no regresan. No regresan. Nadle sabe de sus vi- 
das cuando lo llcencian. En "Quarry Heights" no 
dan razones de ellos. Se plerden en los Estados 
Unldos; Vale m£s que se mueran. Vale m£s. Vale 
m&s. . . .^9
Las consecuenclas del abandono del padre norteamerlcano 
es que el hiJo "en todos los caminos de su existencia se 
encontrara un sombra* Y buscar£ dentro de las cortinas 
de su soledad eso que le perteneoe y que tiene los ojos 
azules como 6 1 , Cuando crezca, probablemente tal hiJo 
se hara subdito norteamerlcano y trabajara en el Gold Roll 
de la Zona:
Sera como esos anlmales lmaglnarlos. Mitad 
gente y mltad peces que nos oantaran con sus voces 
armonlosas el amor al callente tropico que es nues- 
tra vlda y por otra parte nos hundlrfin lentamente 
en la comblnacl6n fatal e Inexorable que los mismos 
gringos han querldo Impedlr con su slstema de Gold 
Roles• La mezcla de nuestra sangre con la saJona#51
Estos son los hljos que saltarfin "de los vlentres de las
Beleflo, Luna verde. p£g« 15^*
5°Ibld.. ptfg. 155.
51Ibld., pfig. 156.
El uso de "fatal" aquf se reflere no a la mezcla 
racial slno a la mezcla de las oulturas* Beleflo no es- 
t£ en contra de la mezcla racial, slno que consldera in- 
deseables olertos aspeotos culturales norteamerlcanos.
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madres que amaron a un gringo y que han sido abandonadas. 
Pero que odlando a los gringos, siguen soflando con la 11- 
breta Roja del Gold Roll,11 ^
Atfi
El caso mfis completo del hijo abandonado que sufre 
esplrltualmente las consecuenclas del abandono y del mes- 
tizaje es el de Ata, el protagonlsta de Gamboa. Road Gang* ^  
En la novela, la madre de Ata, Nelly, fue "amada, apaslo- 
nadamente, por un soldado norteamerlcano de uniforme ollva
52Ibld., pSg. 157.
53La intrlga de Gamboa Road Gang se basa en el caso 
de Lester Leon Greaves, qulen fue aousado por la pollcfa 
zonefta de vlolar a una norteamerioana en la Zona* Greaves 
protesto su inocencia en la corte de Balboa, pero fue con- 
denado a 50 affos de presidio* Gamboa Road Gang, pfig* 1^- 
15; PSrez^de Sfinchez, "Sentido general,11 pag* o3*
Segun Pleury, la tesis de esta novela es que nlngun 
paname/To deberfa ser Juzgado en la Zona del Canal porque 
su sistema se basa en el prejulcio racial y polftlcoj Pa­
nama deberfa juzgar a sus proplos ciudadanos que muchas 
veces sufren largo encarcelamlento en la Zona por ofensas 
conslderadas menores en Panamfi, y ademas proveyendo a la 
Zona con su labor gratis de muchas horas Stiles* Pleury, 
"Cinq romanciers," pfig* 1^3*
El tema del rapto aparece en Luna verde, apenas esbo- 
zado, en el encarcelamlento de un negro denunciado por una 
norteamerioana para despistar a su marido de la, para ella, 
terrible realidad: que est& enolnta, y que el hijo que
lleva en el vientre es de su amante. y no asaltante, negro* 
Luna verde. p£g. 1^2.
Un caso parecido a Sste de Luna verde es dramatlzado 
en la novela de Richard M* Koster, The Prince (New York, 
1972), pags. 165-177; el autor norteamerlcano escribe prln- 
clpalmente de Panamii, basfindose en personaJes varlos y uti- 
lizando sucesos mSs o menos conocldos comunmente en el pafs* 
Posiblemente se base en el caso de Leon Greaves o de una ma- 
nera mas lndirecta, en la novela de Beleflo, cuando oomenta 
sobre la "violaolSn" de una norteamerioana*
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y sombrero de castor” porque Nelly era una "esplffndida” 
y atractiva morena.” El soldado, Arthur Ryams, de Scran­
ton Pennsllvanla, era “heredero de una raza que picaba 
depflsitos carboneros y no tuvo reparo en investlgar el 
carbdn humano que Nelly le ofrecfa.”^  Arthur Ryams es 
un soldado bastante carlffoso con Nelly y los clnco hljl- 
tos que ya tenfa ("delgados y negrltos como cordones e- 
lSctrlcos.”)• Un dfa embarcan a Ryams rumbo a Nicaragua 
"a matar cholos nicaragttenses,” y Atfi, naoe, ya abandona­
do.55
At& comparte muchos momentos gratos de su nlffez con 
dos nlffos norteamerlcanos Bobby y Annabelle Rodney, en 
cuya casa trabaja su madre de sirvienta durante el dla.
Las aventuras lnocentes de los: nlffos entre los arbustos,
Srboles y fuentes naturales del Cerro Ancon, culmlnaban 
en algunas ocaslones en las l£grlmas de Annabelle, que 
sufrfa algunos desdenes de los dos, especialmente de su 
proplo hermano,; At§ consolaba a Annabelle con besos lno­
centes s
Y aun cuando los besos de Ata eran lnocentes,
tampoco se puede ocultar que aquel gesto, y aquel
5JL4-
Esta comparaclSn con el carbfin se ha usado con 
vehemencla en la poesfa afro-portuguesa como sfmbolo no 
s61o del color, slno del uso que hacfan del negro los 
blancos, prlmero desterrfindolo y entonces quemSndolo pa­
ra servlr en sus empresas. PrSto-Rodas, ”The Develop­
ment of Negrltude In the Poetry of the Portuguese Speaking 
World,” p5g. 6.
C.C
•'•'Beleffo, Gamboa Road Gang. p£g. 59*
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calido contacto en las frescas y ardlentes mejlllas 
de Annabelle producfanle una perturbadora satisfac- 
ci6n que lo obligaba a volverla a besar. • • .5°
La fellcidad de Atfi con aquellos nlffos de ojos azules es
abruptamente quebrada porque su madre es despedlda del
trabajo. Es tan abrupto el cambio y slente tantos anhelos
confusos el chlquillo mulato, que demuestra su frustraciSn
en actos antlsoclales:
Voivl6 a escuplr los pasamanos de las escaleras en 
la Loma de San Miguel /sxx barrio7* a echar clavos 
en la taza de los excusados, y a abrir huecos en 
el entrepaffo del zinc para agualtar, desde el excu- 
sado, a las mujeres que se enjabonaban en el baflo.57
^Ibid., p£g. 66.
57Ibid.
Una de las leoclones m£s lmportantes que, segun nues- 
tro modo de ver, se pueden apreclar en el estudlo de Magnus 
M'drner, Race Mixture in the History of Latin America es el 
resultado de acclones y actitudes antlsoclales que trae el 
mestlzaje cuando el mestizo no es aoeptado por la raza "su­
perior. 1 Por ejemplo, la primera generaci6n de mestizos en 
America results ser un grupo admirablemente educado e inte- 
llgente; al crecer el nCunero de mestizos, sin embargo, el 
reconoclmlento de los padres espaffoles fue dlsmlnuyendo.
Es entonces cuando el mestlzaje produjo problemas soclales 
(quizes por los complejos raclales y el abandono de la madre 
con sus hiJos)— y no antes. Todo lo cual indloa que el mes- 
tizaje en si nl "empeora" ni "meJora" la raza, pero que las 
actitudes ante el mestlzaje pueden acarrear graves consecuen- 
clas soclales por las reaoclones psicolSgloas desfavorables 
de .los mestizos ante el despreclo de que son a veces vfctlmas. 
VSase Mttrner, Race Mixture. p£gs« 4, 5» 2^, 25, 27, 28, 29,
J+3, ^6, et al.
Los Blesanz tambi^n indlcan en su estudlo que los an- 
tlllanos jovenes demuestran sus "sentlmientos hostlies, que 
se manlflestan en una conducta desenfrenada y .enuna ac-. 
titud insolente," por la gran inseguridad que sufren al 
verse despreclados, sin trabajo con provenir y sin modos 
de camblar su situaclSn con eficaola alguna. Panamg £ su 
pueblo. p5g. 253.
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El incidente que llev6 a At£ a la cfircel ocurrltf 
muchas aflos despu£s, Un dla qulzo aoero£rsele a Anna­
belle qulen, avergonzada de habSrsele entregado ante- 
rlormente durante los apaslonados carnavales, atrajo la 
atencion de los veclnos con sus grltos. Mientras Atfi 
tiene esperanzas de llbrarse de su condena, slgue seguro 
de si mlsmo. Pero cuando Annabelle oesa de escrlblrle 
desde los Estados Unldos (le escribla por receta de los 
medicos donde la mandaron sus padres para reclblr trata- 
mientos psiqui&tricos), AtS vacila, Un vlejo peritfdlco 
anuncla el compromlso de Annabelle con un Joven oapltSn 
del ejSrclto norteamerlcano. Para Atfi, todo ha termina- 
do:
Un milltar bianco recogerla en ella los calipsos 
que 61 cultiv6 con su recuerdo, No podia ser ver- 
dad; pero todo era verdadero y en la gelatlna del 
ells6 que reproducla aquella unidn lndeseable, el 
gesto de los desposados le decla, Adi5s. Adl6s, 
para siempre. Un adlos que slgnificaba clnouenta 
affos de cfircel y el olvldo.58
Los problemas esplrltuales de At& radian del hecho 
de que Ata es un hombre “marginal11 (“• • • trop hoir pour 
Stre Amerlcain, trop blanc ou “gringo,* d*esprit tout au 
molns, pour etre panamSen. "59) • Ata no es aceptado por 
el grupo racial de su padre, y rehusa absolutamente
•^ Beleflo, Gamboa Road Gang. p£g, 181,
59 'Pleury, "Cinq romanciers," p£g# 1^3*
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pertenecer al grupo "Inferior" de su madre.Beleffo describe
as I la sltuacl6n de Ata como hombre "marginal" en Panama:
Elpruce de razas es slempre cruel para el vencido, 
porque toda oaracterfstloa predomlnante de su es- 
tlrpe avasallada es motlvo para que lo rechacen.
Sus cabellos cuscus no fueron ayudados, en lo a,b- 
soluto, por los otros rasgos distlnguidos de su san- 
gre sajona. Ademas, crlado y mlmado por los palsa- 
nos de su madre. At& hablaba un inglSs lnfellz y 
vlolento a los ofdos de aquellos gringos sureffos.que 
se comen las erres. Por mas que Ata tratara de su- 
perarse y que vistlera con toda correcolSn las mis- 
mas ropas que vlsten los nlffos norteamerlcanost y 
por mSs que fuera un nlffo aseado y ordenado en sus
maneras de vestlr, slempre fue mfis negro que grin­
go.61
El hecho de que los negros lo vefan como rublo y bianco
no ayudaba en nada la asimllaclon de Atfi en el grupo sajon:
"pero si blen es clerto que allf entre ohombos era gringo,
rublo y Undo . . .  no era nl gringo, nl rublo,
62
entre el grupo de tales."
Vease M&rner, Race Mixture, pfig. 6, donde se da una 
deflnlcl6n pareclda del hombre "marginal."
^Beleffo, Gamboa Road Gang, pfig. 62.
^2Ibld.. pfig. 61
Ata es una extensifin del personaJe Red Box de Curundu 
(esbozada antes de Gamboa Road Gang, pero piblicada posterior- 
mente), aunque Beleffo desarrolla el personage Ata en Gamboa 
Road Gang con muoho^mfis culdado y detalle. Se parecen los 
dos personajes no solo ffsloamente slno tamblfin en el modo de 
verse a sf mlsmos. De Red Box escribe Beleffo en Curundui 
"Sus rasgos negroldes, pronunciadamente belicosos a su porte 
rublcundo, slempre le ofendleron de la mlsma manera que sus 
apretados cabellos duros; duros y rojizos que 61 acariolaba 
lnfitllmente, con un movlmlento nervloso de sus manos, en un 
afan de ondularlos con su contemplaol$n. Un casco de alumlnlo 
fortlflcaba sus facclones negroldes de un rojo enoendldo y ab- 
soluto." Curundu. pfig. 168.
Red Box, como Ata, se oonsldera bianco y "gringo," pero 
sufre porque los verdaderamente tales no lo conslderan de
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Las descrlpclones de BeleTio de los rasgos ffsloos
de Atfi. tienen a veces toques humorfstlcos , aun cuando
se reconcoce en estas descrlpclones lo patStico de su
sltuaciSn# Para Atfi( el cabello, mfis que los lablos es
el motlvo cumbre de su desgraciaj si en la cfircel no le
hubleran permitldo usar sus "pomadas gruesas de un fuerte
olor qulmico y azucarado que correglan sus cabellos
63orespos y duros," Atfi se "hublera sulcldado.
Asf que Atfi va oreclendo, creyendo flrmemente que es 
"gringo," slente deseos vlgorosos de aculturarse a la 
socledad norteamerioana , aceptando los artefactos soclales
ninguna manera bianco, y menos, "gringo#" Curundfi. pfigs, 
173-176, 197, 199.
6 3^En la vlslfin racial de los panamefTos, la condiclfin 
del cabello es mfis lmportante que el color de la plel# Los 
panameffos tienen un dlcho que refleja esta opinlOn sobre 
lo que indlca la raza de las personas: "El color es
accldente, pero el pelo no mlente."
"Hay varios termlnos para desorlblr los dlversos 
grados de encrespamlento# Al pelo lanudo se le llama cus- 
cfls o churusco. SI no se desea desacredltar a la persona 
de que se trate, se describe su cabello como bastante 
crespo, Tamblfin pelo duro se apllca al cabello evldente- 
mente negrolde# El pelo rlzado no es neoesarlamente 
negrolde# Pelo llso. o laclo es cabello ligeramente ondu- 
lado# El cabello completamente laclo, como el de los lndios 
indlos se llama oholo, o chorreado.
Indudablemente que todas estas costumbres y maneras de 
ver clertos rasgos ffslcos, deben fomentar prejulclos y 
causar un verdadero sentlmlento o oomplejo de lnferlorldad 
a los que no pueden disimular tales rasgos#
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mfis'Visibles" de esa cultura, como por ejemplo la admira- 
cl6n por Superman* las tiras comicas, la organlzaciSn del 
"gang",' el beisbol, y la Imltaclfin de las aventuras del 
Oeste.^ Tampoco falla el humor en las descrlpclones de 
Beleflo de los esfuerzos de At A por aculturarse a las mas 
obvias caracter1stleas de la cultura norteamerioana* Qui­
zes una de las descrlpclones mAs lnteresantes es la slgulen- 
te* donde se puede notar lo resuelto que estaba AtA a 
vlvlr sus creenclas* aun cuando era niffo; en este caso* 
de vlvlr las aventuras del superdotado Superman por 
qulen tanta aflcldn sentfa:
• . . muchas cicatrices* raspadas y desgarraduras de 
su cuerpo se debieron a los "vuelos11 que Ata con 
audacia inaudlta realizaba* "volando" de un techo a 
otro con los brazos extendidos, igual que viera hacer 
en el cine a su h6roe /SupermanZ, agregando al acto, 
como corolario, el estriblllo musical de las pell- 
culas de SupermAn. Entre el vecindarlo los mAs 
entendldos aseguraron que las aficlones tarzanescas 
de AtA iban a provocarle un dolor de cabeza a su 
madre y mAs de un hueso roto al protagonlstaj pero 
Juraban y aseguraban que mAs que hiJo de gringo, lo 
era de mono, porque no hubo balcdn, ventana o techo 
donde 61 no se tirara tarareando, a grlto herldo, 
el estriblllo musical.°5
No son slmplemente sus rasgos negroldes* slno la 
imposibilidad de poder ser aceptado o asimllado en la 
cultura de su padre lo que en realldad trastorna y tor- 
tura a AtA* Por supuesto* su mezcla raoial estA insepara- 
blemente llgada a este problema*^ El dolor de Ata asf
^Beleflo, Gamboa Hoad Gang. pAgs. 61, 6?
65Ibld.* pAg. 68.
^^VAase MOrner, Race Mixture. pAg* 5» donde se explioa
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que se va dando cuenta de su situaolfin culmlna en su 
propla confesldn en la oual todos los pensamientos que 
lo han asechado durante los affos son por fin vooallzados, 
At£ le habla al narrador en la cdroel para confesarle lo 
slguiente:
"Los amigos mlos que son negros no son panameHos, 
porque ustedes no los quleren y los despreclan. No 
son gringos, porque aquf en la Zona no los aceptan.
No son lngleses, porque la naclonalldad de sus padres 
no slgnifloa nada para ellos, Somos Judfos. No 
tenemos Patrla. Somos lo que somos: gente que
resplramos. Por eso yo qulero ser alguien. Quiero 
ser gringo. Soy gringo, • • ,"67
Resulta, entonces, que ademds de ser hombre •'marginal*'
porque es mulato, At£ es marginal en Panam£ porque su
madre no es slmplemente negra, slno negra antlllana, Esto
compllca adn m£s para At£ el problema de su identldad
dentro de la cultura istmena. Por consiguiente, una de
las dpocas mds*amargas de su niffez ocurre cuando su
que el mestlzaje puede ocurrlr con gran freouenoia, y sin 
embargo, sin la aculturaclfin del mestizo, sin su aslmllacl6n 
dentro de la socledad en que tiene que vlvlr,
^Beleffo, Gamboa Road Gang, pdg, 158,
Clertamente, Ata es muy representativo, en este as- 
pecto, de la generaoldn antlllana a la oual pertenece, 
segfln lo que nos lndlcan los Blesanz en su estudlo sobre 
estos indlvlduos de la cultura lstme/far "Culturalmente, 
el antlllano Joven no es nl panamefTo, nl norte-americano, 
e lndudablemente tampooo brltfinico. Desprecia el pabellfin 
inglds y la familia real, que sus padres veneran; admlra 
a Lena Horne, a Bing Crosby y a toda la oultura material 
norteamerioana; le agrada la vida llbre y fdoll de Panamd 
y su comparative movilldnd racial. Sin embargo, el patrlo- 
tlsmo casl le es desconocldo, porque no slente que perten- 
ezca a nlnguna parte, nl que sea aoogldo blen, Blesanz, 
Panamg £ su pueblo. p£g. 253,
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madre lo manda a una escuela pfiblloa panameffa. Anterior-
mente, Atgl habla aslstldo a una escuela privada, dirl-
gida por un vieJo predlcador antillano, Sir Camille
Featherwaither, qulen "predlcaba la verdad sobre el amor
68que JesCts le habfa revelado categorloamente. Pese a su 
educacidn profundamente religiosa, Ata no aprende en esta 
escuela a lntegrarse a la sooiedad panameffa.^ A pesar 
de su lntellgencla y su robustez, Ata fracasa en la 
escuela pilblica en Panamli y no pudo superar el cuarto 
grado. Con los lnsultos de los chlqulllos de parla 
castellana a cuestas y con su senslbllldad mayugada, Ata 
"crecldo y rldlculizado en la escuela pdblloa de Calidonia" 
abandon<5 los estudios y aprendlfc a conduclr automoviles;
68°°BeleTio, Gamboa Road Gang, pftg. 691 v%ase tamblSn 
P&g» 5^ .
607Belefro parece crlticar lndlrectamente las escuelas 
para nlffos antlllanos porque no preparan a los ninos para la 
vlda panamefia. Las escuelas para los negros en la Zona del 
Canal, aunque no exactamente Iguales a las escuelas como la 
de Sir Featherwaither en la cludad de Panam£ que Beleffo 
describe, tenfan un denomlnador comiln y es que no se 
ensayaba en estas escuelas nlngdn esfuerzo para asegurar 
la futura aslmllacidn de. los estudiantes dentro de la 
cultura panameffa, y mas blen alslaban a los estudiantes 
de descendencla antlllana.
Desde el tratado de 1955 oon los Estados Unidos, las 
escuelas lstmeffias en la Zona enseffan el Ingles como 
segundo ldloma y las clases de hlstorla y cursos 11berales 
han adoptado puntos de vista m&s de acuerdo con lo que se 
enseffa en el resto de la Repfibllca y no en los Estados 
Unidos. Estas escuelas son designadas hoy en dfa como 
"Escuelas Latlnoamerlcanas."
"Las reacclones que ese proyeoto /camblar la estruc- 
tura de la enseffanza para los no norteamerioanos en las 
escuelas de este tlpo en la Zong7 provoc6 fueron muy 
dlversas. Algunos antlllanos consideraron que el camblo
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procurfi una plaza de chofer en la Zona, lo cual le 
permitifl desvlarse de su ruta de vez en cuando para 
enterarse si Annabelle Rodney vlvla todavla en Camaron 
Street en las faldas del Cerro Ancfin, porque "la musica 
secreta que lo alentaba a vlvlr fellz y sonrlente era 
amar a una grlnga y ser amado por ella.11?0
El narrador ha llegado a ver en las lnjusticias hacia 
Atfi, las del poderlo saj6n contra su tlerra y se da cuenta 
de que los clncuenta affos de Atfi no eran para castlgar un 
crimen contra Annabelle, slno por el instlnto de conserva- 
cl6n de los saJones, qulenes temen que del "vientre de las 
rublas surjan esos hombres raros y extranos, mezcla de 
gringos con nativos."?^ El narrador panamePto se enternece 
por el dolor agudo de Atfi, uno de esos "hombres extraflos," 
y en vez de ver a Atfi como negro antillano, lo mira como
reduclrla aCtn mfis las oportunldades de sus hljos en la 
Zona. Muchos creyeron que todo eso debfa haberse hecho 
antes, que era algo bueno, pero lnoportuno y apresurado, 
ya que preclsamente en aquel entonces se hallaba ante la 
Corte Suprema /de los Estados Unidos7 el problema de las 
escuelas segregadas. En opinldn de la mayorfa, el camblo 
representaba slmplemente una forma de eludlr el problema. 
Naturalmente, serla necesarlo permltlr el lngreso en las 
escuelas norteamerloanas de unos ouantos nlffos de color, 
hljos de cludadanos negros de los Estados Unidos, pero 
la nueva polftlca segulrla respetando los llneamlentos 
mfis ampllos de la 'dlscrlmlnaclfin racial1 de la Zona." 
Blesanz, Panamfi £ su pueblo, pfig, 2?5«
70Beleffo, Gamboa Road Gang, pfig. 116; vfiase pfigs. 
71-72, El deseo de At^ t de amar a una "grlnga" no qulere 
declr que su cariffo por las "chombltas" deje de ser 
slncero, aun cuando las considers lnferlores a las rublas. 




Rjbre Ata. Pobre gringo-ohombo. Pobre hermano de 
mis esperanzas. Has sldo un conejillo de lndlas.
Te han puesto como ejemplo para que los otros 
negros no se atrevan nunca a pretender una rubla en 
estas fronteras zoneltas. Te alimentan para que 
no mueras. Para que seas un monumento vivlente de 
lo que le espera a todos los de tu raza que se atre­
van a desaflar el imperativo blolSgico de mezclarse 
y entremezclarse.72
AtS muere, cuando bajo la influencia de un hipno- 
tlzante sueHo dorado provocado por la marihuana— donde 
se ve con Annabelle en un oamlno hacla el cielo—  
empleza a abandonar el grupo de prlsloneros que han sldo 
llevados para trabajar en las oarreteras, y el guardla 
lo fus11a al ver que no hace caso a su orden de detenerse. 
Asl, se libra Atfi de la compllcada bfisqueda de su ldentl- 
dad como mlembro de la comunldad del Istmo, y se libra 
tambiSn de un amor- extraflo y dulce que el mundo zonefta 
habla Juzgado lnmoral e lndeseable, y que sus proplos 
amigos hablan Juzgado lmposlble y pellgroso, Julclo que 




Casl todos los prejuiclos 6tnioo-raciales que se 
revelan en actos lnjustos hacia los personajes paname- 
nos de las novelas oanaleras, terminan sImplemente en 
una exposioidn de la situacldn* Sin embargo, dos auto- 
res, Beleno y Candanedo, orean, en algiinos casos, reac- 
olones que sus personajes lie van a oabo en forma de ven­
ganzas. Estas venganzas son de dos tlpos: flsioas (vio-
lentas) y pslcoldgloas. Dentro del grupo de las vengan­
zas psicoldgicas se enouentran lo que llamaremos la "ven- 
ganza er6tlca" que por su naturaleza es a veoes tambi6n 
ffslca, aunque no se la haga neoesarlamente para aniqul- 
lar al objeto de la venganza.
Venganzas vlolentas
Como qulzfis ya habremos deduoldo, Beleno y Candanedo 
son los autores de novelas oanaleras que m&s resentimlen- 
to expresan contra los norteamerloanos; no debe sorpren- 
dernos por eso que en las obras de estos dos autores nos 
enoontremos con expresiones vivas de odlo y de rencor* A- 
penas al oomlenzo de 1a  otra frontera de Candanedo, ya en- 
contramos que los panameHos quleren vlndloar su doloroso 
Sxodo de las tlerras que se oonvertlr&n en un lnmenso lago
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para proveer las aguas al oanal; una mujer del pueblo 
gritax "A rezar todas. • • Rezar por los muertos y por 
los vivos. • • para que les pase algo a los de afuera 
/los nortearnericanos y sus apoyadores/. • ."1 Las re­
pet lciones y los eoos de este sentlmiento sembrados a 
lo largo de la novela dan la lmpresidn de una corriente 
Invisible, pero arrastradora, de odio y de venganza que 
fluye bajo todos los aconteoimlentos que describe Canda­
nedo. For ejemplo, al relatar el trlste fin de un caci­
que del Interior que lnstigaba y fomentaba la dlscordla 
contra hombres oomo Mr. Palmer, Candanedo nos reouerda 
que "otros hombres, muy hombres, trabajan, slguen movien 
do fuerzas ocultas, organizando el rencor y la muerte, 
haciendo insufrible la vida de los invasores
Ocurre un lncidente, pequeSo por cierto, en la nove 
la en el cual un pe&i oentroamerloano se abalanza, cuohl 
llo en mano, sobre el malvado Mister Palmer cuando 6ste 
lo abofeteax
Los lnstantes pasan oomo siglos. • .negras 
eternldades•
— Hijuepuerca. • • Ya estamos cansados de vosss, 
por Judas. Esta tlerra es de nosotros— uno, re- 
puesto de la sorpresa.
— Idefiy. • • extranjero oabr6n. • • Esper£, ya 
ver&s. • • y el agredido se abalanza puftal en mano, 
enoendldo de odio,resue lto a devolver la agresitih 
con mayor eficaola.3
1 Candanedo, La otra frontera. p£g» 52.
2 Uald*. V&S* 135.
^ Xb^d., p£g. 88.
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Afortunadamente , Mister Palmer puede evadlr el ata- 
que del pefin.
La venganza vlolenta al final de la novela apenas se 
plantea; se prepara la muerte de los agentes norteamerica- 
nos que los luohadores ha puesto en su "lista negra" con 
la esperanza <3e que de esa tasurrecclfin armada, florezca una 
nueva actltud:
Se borran las fronteras pero ya no las borran 
las flncas, las plantaclones extranjeras slno los 
hombres que al fin pudleron extender brazos soli- 
darios, humanos, que eoharon por tlerra tantos 
horrores.
Luna verde se aproxlma, con la novela de Candanedo, 
a la verdadera novela "revoluoianaria" en que se aprueba 
emocionalmente la venganza vlolenta de las masas contra 
los opresores.5 En la plfitlca con su nleto Ramfin, don 
Porflrlo de Roquebert, aprueba slmb6lioamente la vlolenoiai
"Desde la loma sentlamos bramar al Chagres. Macho 
ese rlo, isabes? iQulslera verlo de nuevo! Sus aguas 
unas veces medio negras, otras veces ooloradas de 
aguaoeros. Era un rlo revoluolonarlo; cuando se en- 
oabrltaba se llevaba todo lo que tenia por delante: 
hombres, bestlas, gallinas, oasas, ranohos."o
La parte final de la trama de Luna verde se basa en
los sangrlentos aconteoimlentos politicos que estallaron
** Ibldo. pfig. 230.
5 Las visiones de las venganzas "en masse" se en- 
cuentran con frecuencla en la llteratura de algunos palses 
del Caribe —  por ejemplo, Haiti. Coulthard, Raza y color, 
pfig. 99*
^ BeleRo, Luna verde. pfig. 198-199•
en Panamfi al flnallzar la Segunda Guerra Mundial* Los 
Estados Unidos deseaban renovar el tratado que les habfa 
permltldo el uso de olertos terrenos fuera de la Zona del 
Canal durante la guerra. Los intelectuales y los estu­
diantes panamenos se opusleron en su mayorfa a esta reno- 
vaciAn* Al firmar el mlnlstro panameKo, Fll6s, el contra- 
to (Tratado Filos-Hines), sin la aprobaoiAn final del oon- 
greso panameno, y contra los deseos del publico, estalla- 
ron violentos encuentros entre la guardla nacional y los 
estudiantes. Hubo serio derramamiento de sangre, por lo 
cual se adhirieron aun m&s a la oausa de los estudiantes 
las masas del pueblo* Fue tanto el saoudimiento,que la 
oligarqufa panameffa no pudo menos que sentir temor ante 
este volcAn que pareofa venfrseles enoima. Al final el 
tratado no fue ratiflcado por el congreso panameffo, y los 
Estados Unidos tuvleron que devolver aquellas tlerras a 
PanamA.7
En Luna verde hay dos venganzas que tienen que ver 
de algtin modo con la hlstoria de este oonflicto en PanamA* 
La primera venganza la conflesa el abuelo de Bamffn de 
Hoquebert* Ocurrld cuando los soldados norteamericanos 
empezaron a poblar la regidn de Rib Hato aHos atrAs; uno 
de ellos se enamorA de la hija del abuelo (o sea, de la 
tfa de Ramdn), quien era apenas una ohiquilla de treoe 
anos, a la cual el soldado predlspuso a escaparse oon Al,
7 Jean Gilbreath Niemeier, The Panama Story (Portland 
Oregon, 1968), pfig. 182
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aunque oon fines matrimoniales. El padre de la nina se 
dio euenta de los planes de los enamorados y en una embos- 
cada, asesind al soldado, despuds de una vlolenta lucha.
La nlfia llega a comprender este asesinato afios mAs tarde 
como un acto de su padre para protegerla del desprecio 
racial y politico de los norteamer1canos. Al olr el re- 
lato de los labios de su abuelo Bamdn plensa que la ven­
ganza fue bArbara, cruel y primitive, pero "venganza al
Q
fin." Nunca se arrepintifi el abuelo de haberse vengado 
tan cruelmente; al oontrarlo, en su filosofla personal, la 
venganza ocupa un lugar muy noble <
— Mi consejo es pelear. Luohar por ser cada 
d£a mAs libre. No ser nunca gringo. No mezclarse 
con los gringos. No pedirle hljos. Ser libres antes 
que nada. . • Yo soy libre. • • Yo he sido libre.
He de morlr libremente. Mi vida no le ouesta un 
centavo a nadie. Pero mi vida es mi vida. Mi hambre 
es ml hambre y ml pan es ml pan. No tengo que men- 
digar favores de un comisariato a otro. Soy libre.
Odlo a los gringos porque ellos tratan de humlllar a 
todo cuanto ayudan* Ellos saben relr y saben doml- 
nar. Entonoes se hacen dueflos de todo cuanto quleren.^
La segunda venganza se expresa en actitudes y pensa-
mlentos semejantes a los de Don Porfirlo pero compartidos
ya en un nivel naclonal por grupos estudiantlles y luego
por el pueblo panamefto que se opone al tratado Filds-Hines.
Al oponerse al materialismo urbano de la cludad de PanamA
y de la Zona, en la cual se habfa hundido, Ramdn, el nieto
® Bele!io, Luna verde. pdg. 191*
9 Ibid.. pAg. 198.
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de don Porflrlo, empieza a compartir esas ideas tamblfin.
Es por eso que se une a Rodrigo, un amigo universitario 
suyo de familia china,quien lucha abierta y vlolentamen- 
te por la abrogacifin del tratado* Durante los tiroteos 
en la universidad muere Ramdn .de Roquebert* En el epflo­
go de Luna verde —  interpolado entre las ultimas notas 
del "diarlo" de Ramdn (en primera persona) y los detalles 
relatados (en tercera persona) de su muerte vlolenta 
el autor mlsmo nos ofreoe imfigenes en las cuales el pueblo 
panameflo marcha en defensa y en venganza, sin temer la 
muerte, en busqueda de su libertad polltioa y espiritual:
Yo vl la marcha de nuestras mujeres por todas las 
calles que se mancharon con la sangre de los nlffos, 
obreros y estudiantes el 12 de dlolembre* Desfild la 
prostltuta que enfermd a Clemente Hormlga* Se exhi- 
bieron Lola con el hijo de Sisson de la mano, y Uba 
sin lr del brazo de Kupka el oapataz* Miles de madres 
de todos los hombres denunclaron al mundo que no en 
vano habla sido derramada la sangre de sus hijos* Yo 
vi la profesora de blologfa al lado de enfermeras, 
maestras, obreras y oflcinistas* Todos maroharon de- 
cididos y graves. Miles de madres reoorrieron con el 
mejor de sus vestldos, las mlsmas calles en donde sus 
hijos fueron martlrlzados, dispuestas a manchar de 
sangre, esas mismas calles. Y es que en todas las 
almas que beben las aguas del Chagres ha germinado una 
conciencla insobomable. Ser libres. Ser lndependien- 
tes. No seguir cediendo a las exigencies de los entre- 
gulstas extranjeros y extraJerizantes que aspiran que 
este trozo de lstmo se oonvlerta en una oolonia norte- 
americana.10
10 P 229.
Segdn la opinl6n del esorltor anfinlmo de "Naoionalismo 
y llteratura en la obra de Joaquin Beleflo C.," Beleffo lnter- 
preta correotamente estos acontecimientos dolorosos de la 
hlstorla contemporfinea de Panamfi. Pfig. 46. El esoritor (de 
la monografia) se basa en la hlstorla de Ernesto Castillero 
Pimentel, Panamfi y los Estados Unidos (2a. ed., P&namfi, 
1964), pfigs. 296-30“ 30<£t
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Venganzas erfitloas-pslcolfigloas
Las venganzas raclales er6tlcas apareoen solamente en 
las novelas de Beleno,H y contrastan oon las vlslones de 
catacllsmos revoluclonarlos presentes en Luna verde y en 
La otra frontera de Candanedo. La forma sublimada en que 
aparecen estas venganzas erfiticas crea, segun nuestro modo 
de ver, un cllma mfis propicio para oomprender la compleji- 
dad de las actitudes pslcolfiglcas panamefias frente a los 
norteamerlcanos, y de los panameHos de color ante los faflanoce. 
Aunque en Luna verde. como ya hemos senalado, existe el 
deseo en dos casos de dar muerte y acabar con todos los 
"gringos1' y todos los panamenos que los apoyan, son las ven­
ganzas erStlcas que demuestran la sagaz intuiclSn que tiene 
Beleno de la psloologfa del panameno; si comparamos esta ln- 
tulclfin con las observaclones de los soclSlogos ya cltados 
en prevlos capftulos, veremos que, con pocas excepciones, 
dicha intuiclfin de Beleno es de verdadero valor testimonial.
En Luna verde sobresale la "venganza erotica" ya men- 
clonada en otros contextos, del negro panameno Clemente 
Hormlga, contra dofta Hilda Fabrlclas de Mortimer, arlsto- 
crfitloa panamena casada con un oflclal norteamerlcano: Cle­
mente, trabajador del hlpodromo Juan Franco, conflesa a sus 
amigos que sablendo que dona Hilda anhelaba ser posefda por
^Tejeira apenas empleza a abordar el tema con la de- 
cepolfin y hasta rencor que slente Camilo por Sandra; pero 
Camllo no se venga de nlnguna manera.
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Si, y sintiendo $1 mismo deseos de poseer a esa mujer tan 
hermosa, conclbiS "una venganza erStica"i
Insinuante le acariolS el dellcado vestldo. Ml 
venganza se oonsumaba. Volvf a abrazarla. La besS 
hasta sufrlr el fllo de sus lablos oomo un Glllete en 
ml boca. Entonoes la abandons para que me buscara como 
me habfa perseguldo. . • Me ooultff en un rincSn y em- 
peo£ a relr looamente. La sobaba. RallS1 mis dedos en 
su cuerpo como qulen lnoendla fSsforos. Vestlda de 
oscuridad, festoneada por llstones de luz que se es- 
currfan por las rejas del establo, daba vueltas con 
los brazos extendidos. Me buscaba. Y era ml repro- 
che tocarla, lncendlarla de deseo yt relrme de ella.
Mis anslas er6tlcas se cumplfan en esa venganza cruel. 
Sabfa que ese cuerpo decadente me necesltaba. Y al 
rehulrlo, hacfa venganza de las prostltutas de la Ciu­
dad que el vloio y la corrupclon de ellos ^los aris- 
tficratas que han apoyado a los norteamerloanos, y Ss- 
tos tambiSa? ban provocado. Me vengaba del 25 de oc- 
tubre cuando ellos mandaron a los policfas, a abalear 
a mis hermanos. Vengaba a mi madre y a mis hermanas. 
Vengaba a todos los hSroes olvidados que murleron en 
manos de pollolas panamefios y de soldados gringos. • • 
Vengaba a esos niffos que la soldadesca yanqul atrope- 
11a en la mujer de los panamefios, al hacerlo yo„en 
la mujer de un milltar altanero, en un establo. ^
Beleno enriquece y hace mucho m&s crefble la caracte-
rizaciSh de Clemente Hormiga cuando, despu£s de sentir el
gozo de su venganza, al ver que "habfa tanto dolor, tanto
recoglmlento" en la expresiSn de dona Hilda, Clemente la
desplde "con una profunda l&stima" que sospeoha que era
amor.^
El aoierto de Beleno en esta oaracterlzaclSh de Cle­
mente Hormiga lo verifioan realidades culturales de otras 
partes, como las que se hallan en los Estados Unidosj
12 Beleno, Luna verde. p£gs. 91-92. 
^  Xbld.. pSg. 93*
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• • • the black nan has always been ambivalent toward 
the white woman, and those who seek her out may both 
love and hate her simultaneously. White women have 
provided outlets for the blaok man's pent-up aggressions 
and have served as a source of revenge on his oppressor, 
the white man. Many blaok men have admitted that 
dating and marrying white women lets them express 
hostility toward white men and society. Some get a 
sense of spiteful pleasure when white men angrily stare 
at them In the street. A black man escorting an at­
tractive white woman knows full well that he is causing 
the white man pain, no matter what his power. "Sleeping 
white", therefore, can be an act of rebellion and 
defiance. ^
Al despreoiar a la mujer blanoa, Clemente tambidn sien- 
te que humilla al hombre bianco. Fero se da cuenta de que 
lo que siente por dona Hilda es m&s que un simple deseo de 
vengarse. En esta percepcion radloa la vena humana de su 
oaracterizacldn; la relacion entre el negro y la blanoa es 
mucho m£s profunda que la que admlten hasta aquellos negros 
que lnsisten en que lo dnico que desean al busoar a la mujer 
blanoa es vengarse. La siguiente explicacidn se refiere 
especfficamente a la cultura norteamerioana, pero contiene 
segdn nuestro modo de ver, explloaclones apllcables a las 
culturas donde el negro ha sufrido por los prejuicios ra- 
ciales:
. • • sex whioh is pleasurable could never be per­
formed strictly to “get even," though some blaok men
^  Poussalnt, Alvin F., M.D. (Profesor de psiquiatrfa 
en Harvard), "Sex and the Blaok Male," Ebony (August,1972), 
pSgs. 116-117.
No importa que el Dr. Poussalnt se refiera especifi- 
camente a la sociedad estadounidense, puesto que el lnjerto 
de esa misma sociedad en el Istmo es lo que afecta el modo 
de pensar de estos personals panameffos de Beleno. 0 sea 
que esa sociedad nortena la h&n llegado a sentir los pana­
mefios al conooer por sf misraos la estruotura soolal zonefta.
use "revenge11 to explain their exclusive pursuit of 
white women and rejection of black women* It's more 
palatable to them to pretend that they are taking 
vengeance on whiteness than to admit that they are 
attracted to It* In this way a blaok man can avoid 
the unpleasant Internal confrontation that self­
honesty would demand*1*
TambiSn en Luna verde. el protagonista Ramfin de Roque 
bert enouentra gran satisfacciSn- en poseer sexualmente a 
una norteamerlcana blanca, pues ademfis el aoto representa 
para Si la humlllaolon de esa raza anglo-saJona que a su
vez tanto lo ha humlllado a el. A pesar de que Ramon no
es negro, su forzada relegacion a un piano de "Inferior" 
en oomparaclon al norteamerlcano le presta el mlsmo estado 
psioolSglco del negro ante el desprecio estrlctamente ra­
cial. Belerfo captura los dellriosos pensamientos venga- 
tlvos que se desbordan del cerebro de RamSn durante este 
contacto con la norteamerlcana Rosemary, una mujer consi- 
derada "fScil," en el cuarto de un hotel:
Te amo gringa grlngulta de piel sin carotSn. • •
y xantof11ajblanca de ausencla de mi sol, intocada 
de ml raza* iOh fiesta de la raza la de ml cuerpo 
y el tuyo! . • • DSjame olerte a gringa-gringa, 
dSjame relr en tu boca, locamente, hasta que ml raza 
contagle tu raza . • • No sabes ctfmo tu resplraoidn 
se oonfunde en la mfa. He gusta oler tu resplracldn 
de pepermint; allf estfin tus sentidos y los mlos, la 
oondensaclffn de tus carnes. La irradiacldn de tu 
orgullo que no qulere relacionarse conmigo • • •
Es tu cuerpo que est& uncldo a tu lengua, a tu re- 
liglSn y a tus oostumbres• {Oh dellcado Gold Roll 
de ml existencla y de ml esperanza • • • Oh gringa
15 Ibid
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gringulta de treinta anos, yo qulero que el placer 
que te consume esta noohe florezoa en nueve lunas 
• . . 2Oh dulce ternura sajona que provooas este
enloqueclmlento de poseer lo desoonooldo, ese odlo 
almaoenado que no puedo expresar, que hacer, gozo 
dulce v material, y te amo odl&ndote en tu Gold 
Roll.16
La hermana de Ramtfn, Uba, tambi€n se venga contra el 
sfmbolo de arrogancia racial que ella ve en la persona de 
su marido norteamerloano. No solamente lo traiciona lmpu- 
nemente, slno que lo rldlcullza pfiblicamente, hacl£ndolo 
el "hazme relr" de la gente en las cantinas que frecuenta- 
ban. "Uba se vengaba. Al humlllarlo presentla que estaba 
desangrando su honor."1?
En Gamboa Road Gang, la venganza erotica de mfis vlo- 
lencla en las novelas de Belerfo, aparece explosivamente en 
la vlda de la joven negra, Per la, qulen habla sldo amante 
de Atfi y con qulen tenfa una hlja. Al sallr de la cfircel 
en Gamboa, donde acababa de vlsltar a AtS, Perla es brutal- 
mente atacada y vlolada a la orllla de la osoura oarretera 
por un grupo de J6venes norteamerloanos• Entre ellos eetS. 
Bobby, hermano de Annabelle, la norteamerlcana por la cual
^Beleno, Luna verde, pfig. 116-117*
17Ibid.. pSg. 223*
La venganza de Uba no encuadra muy blen dentro de lo 
que generalmente ocurre en los matrlmonlos de panamenas con 
norteamerlcanos• Como se aclar6 en el capftulo previo, los 
estudlos soclol6glcos demuestran que los matrlmonlos entre 
panamenos y norteamerloanos son por lo comCuti estables y re- 
lativamente fellces, a pesar de clertos prejulolos con que 
tlenen que enoararse. Blesanz, Panamgt y su pueblo, pfig.
246; "Inter-American Marriages," pag. 44.
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AtS estS en la caroel. Al suponer que su hermana habfa 
sldo realmente vlolada por un negro, Bobby habfa Jurado 
odlarlos atin m£s y vengarse de todos los negros.l® Su 
falta total de respeto por la raza en general y su odlo 
personal por Ata (aunque $1 no sabfa qu£ relacl6n pudlera 
tener Perla con el encaroelado) han llevado a Bobby hasta 
el punto de partlolpar en esta escena vlolenta y repul- 
slva. Beleno relata en un tono lleno de amargura, el do­
lor y la desesperaoHSn ffslca y espiritual que sufre Perlas
£1 cuerpo dollente y ardlendo en sus muslos.
Las mufiecas, los brazos y los pies, amoratados* Las 
unas blancas se dibujaron clavadas en su came bar- 
badlense, color de tS . La boca rota y la cara arana- 
da. Como fue arrastrado sobre el llano, su traje de 
dacrSn qued5 entre zarzas y cadillos. Sus Interlores 
rasgados por manos rublas que tiraron de ella lgual 
que si arrancasen pellejos de una res muerta. A su 
pelo aplanchado estaban adherldas brlznas secas del 
camlno. Apestaba a gringos borrachos y le dolfa el 
sexo por dentro. Cayeron ondulando sobre ella como 
bultres blancos sobre la morrina. Apretaron sus 
senos hasta arranoarle grltos de dolor en su larga 
pesadilla. Habfa muerto y muerto y muerto bajo los 
machos de manos rudas que corcovearon sobre su cuer­
po de callpso.19
Al prlnclpio, Perla busca ayuda y Justicia, pero de­
cide que todos esos esfuerzos serfan lnutiles ya que en 
otros casos slmllares no habfan bastado pruebas Irrefra­
gable s para oastlgar, y a veces nl para "enc.ontrar" a los 
ataoantes. Cuando Perla se encuentra en estado de emba- 
razo como resultado del ultraje, de su vergiienza y de su
18 Beleno, Gamboa«Boad Gang, pfig. 133*
19 Ibid. pfig. Ikl.
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odlo surge un oompllcado estado de finlmo en cuyo fondo
yace inoiplente el deseo de la venganza:
Perla no contaba los dfas en que se librarfa de
aquella barriga. Plenso que una mujer orlolla debe
oonceblr su venganza en parir un hi Jo de gringo*
Ella se oonstltuye en el Gamboa etemo de un ser 
vivo que tendrS la angustia de AtS. Todo enrazado 
es un gringo prisionero en una cSroel negra y un 
pellto cuscus. En el amor de estos seres extranos 
y trastornados hay el sutil placer de la venganza.
Un rebajamiento del gringo altanero al patio y a la
vida de negro.20
El rebajamiento del "gringo altanero" es una vengan­
za que dramatiza Beleno con un lncldente que ocurre en 
la c£roel donde estfi Atfi. Este, molido bajo el gran dolor 
de saber se tralcionado y olvidado por su "novia gringa" 
es el objeto de crueles burlas de otro negro llamado Wallais
Si un hombre rublo hubiera estado allf sentado, 
Wallai no se hubiera atrevido a declrle cosas tan 
hlrientes, pero a AtS se las decfa porque no era al 
chombo, slno al gringo a qulen insultaba. Se venga­
ba del pobre gringo indefenso, que morfa lentamente 
en Atfi. Imposlble dejar eseapar una oportunidad mfis 
propicia. Por primera vez tenfia bajo sus pies un 
rubio. Lo tenfa plsoteado y se saclaba en §1 con 
toda la fuerza que las oomldas de Gamboa le propor- 
cionaban a su lengua mordaz.21
Este "rebajamiento del gringo" es la dramatizacion de
algo muy parecido a lo que, en un nlvel mucho mas sutil,
siente Perla. De las venganzas psicoldgicas la de Perla
es la mas dellcada y diffcil de expresar, aun para Beleno,
qulen no teme, al pareoer, escudrlnar los m£s fntlmos rin-
cones del alma de los ultraJados.
20 ibid.. pSg. 173* 21lbld,. pSg. 197.
CONCLUSIONBS
La literatura panamena va enoontrando madurez. No 
han tenido comunmente las novelas socioldgioas panameKas 
la persplcacla psicoltfgica, el desbordamiento apaslonado 
y el valor artfstloo que se halla en las de Joaqufn 
Beleftos Luna verde. Gamboa Hoad Gang £ Curundu. No 
hay que estar de acuerdo con la polltloa del autor para 
reconocer que ha sondeado fructfferamente el alma del 
panameno, . que en algtfn lugar de estas novelas encuentra 
sus proplas y sutlles preocupaciones filos6ficas, pslcolo- 
glcas, y socloltfgicas. El rencor de tantos panamefios 
(no voclferado a veces por falta de recursos lingiifsticos 
y estllfstlcos) lo ha llevado BeleKo, con gran ^xito, a 
un piano artfstlco. Al comparar estas obras de Belefio 
con otras de pareoldos temas pullcadas en otras partes 
de Hlspanoamfirica, no hemos encontrado ninguna que con- 
tenga tan aut6ntlcamente el espfrltu panamefio o que lo 
haya anallzado tan profunda y honradadmente como este 
autor•
Ciertamente, el tema racial— aunque el autor no 
haya querido darle neoesarlamente el papel prlnoipal—  
tiene gran lmportancia en las novelas de BeleKo.
Dicho tema apareoe tambi^n en todas las otras novelas
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canaleras— en unas oon mfis relieve que en otras • Es un 
tema inevitablemente panamefio ouando se escribe sobre el 
canal o la Zona del Canal, y la Zona es un t6pico que 
necesariamente tiene que aparecer en las novelas de tipo 
social y urbano de Panamfi.
Bele'no cala profundamente en el tema racial panamefio 
y lo presenta desde varios fingulos y perspectivas.
En esto supera a los ensayos anteriores que buscaron 
utilizar el mismo tema como, por ejemplo, la obra de 
Demetrio Aguilera Malta, C.Z. z Los .vanauls en Panamfi. 
Belefio presenta los diferentes niveles sociales dentro 
de los raclales, y distingue asf todas las varinates del 
prejulcio que exlsten en las ciudades termlnales de 
Panamfi y de la Zona del Canal. Entre las variantes del 
prejuicio racial hay algunas que emanan no s6lo de causas 
exclusivamente raciales s\ que tambiSn se deben a 
razones econfimicas, culturales y polJCticas, como ocurre 
en el caso de los prejuicios de que sufre el negro 
antillano en PanamS. Beleno ha sabido presenter estas 
delicadas variaclones de un modo orefble, interesante, 
y apasionado.
Hemos comparado lo que novela Belefio con lo que 
observan los soci6logos y los psicfilogos simplemente 
para satisfacer a los mAs incr^dulos de que Beleflo 
aoierta, con muy pocas exoepciones, en la caraoterizaci6n 
del panameHo que plnta, espeoialmente respecto a sus
2^8
prejulcios y sus sufrimientos a causa de los prejuioios 
de los demfis. Lo tinico que se puede lamentar es que 
el autor se descorazone con las crfticas que han que- 
rido persuadirlo de que su tema lo limita. A pesar 
de esas opiniones negativas, el heoho es que al estudlar 
el tema racial nos hemos dado cuenta de que los prejul- 
cios basados en las diferenclas culturales y raciales 
existen en todas partes; consecuentemente, no hay por qu£ 
suponer que al preocuparse con el problema racial dentro 
del tema canalero, Belefio se limite de ninguna manera. 
Aunque Belefio a veces simplements se desahogue como el 
panameno que es, al hacerlo nos deja entrever parte del 
oorazon istmeno que ha guardado la presl6n de aSos de 
lnjusticia que le han cafdo de afuera y del propio 
pafs. BeleHo debe, segim nuestra opinion, seguir 
buceando los mfis rec6nditos sentimientos del panameKo que 
&1 conoce, y crear personajes como lo hace en Curundu—  
individuos tan blen delineados que no es f£cil olvidarlos.
Lo sigue en intensidad a BeleKo, Cgsar Candanedo, 
cuyo logro pertenece a una tem&tica mfis conocida,por lo 
menos en otros pafses de Centroamfirica, que la de 
BeleKo--es decir, la tem£tica bananera. Candanedo se 
mete, en la mayor parte de La otra frontera. en regiones 
alejadas de la franja canalera* Enfoca al indio y al 
mestizo que por sus deflcientes oondiolones culturales 
que le implden competir favorablemente, son v£ctimas
del abuso de las empresas forfineas. La dr&stloa expos1- 
cl6n de erueldades desconocldas hasta por los panamefios 
que no est£n familiarizados con las regiones de su pafs 
de las ouales escribe Candanedo, ha sldo la causa de 
que se compare a La otra frontera con Huasloungo de 
Jorge Icaza. Pero tambiSn oplnamos que, como suoede 
en la literatura "bananera" a la cual pertenece la mayor 
parte de su novela, Candanedo cae en la presentaci&i de 
estereotlpos mfis que de personaJes. Este defecto 
contrasta con la penetracion psicol6glca de BeleKo.
Aunque oasl slempre la crftica de Beleno y de 
Candanedo tlene amplia Justlflcacl6n, como se puede 
comprobar al compararsela con los estudios sociolfigioos 
respectlvos, a veces ambos autores traspasan los lfmltes 
del testlmonio objetivo e lnventan lo que no es clerto 
o lo tueroen de manera que exageran los defectos del 
"enemigo." Incurren en esta debilidad al no presentar, 
o al dlsminulr, los rasgos negatlvos de la propla 
culture.
Las novelas de Gil Bias Tejelra, de Renato Ozores 
y de Yolanda Camarano de Sucre ref le Jan un modo m£s 
oonolllatorlo de ver las relaclones lamentables que 
exlsten entre varlos elementos culturales y raolales en 
el Istmo, espeoialmente entre los panamefios y los norte- 
amerlcanos. Camarano de Sucre, sobre todo, trata de 
evltar las lnvectlvas exageradas; desde el punto de
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vista artlstloo, sin embargo, su obra es la de menos'
6x1to. Aun cuando la autora ha lnvestlgado culdadosa- 
mente la historia de Panamfi, la lmaglnacl6n y el estllo 
dejan mucho que desear para que Los Capelll sea consi- 
derada en otros pafses por cualldades ajenas a las 
histdricas. Las novelas de Ozores y de Teje ra tlenen 
algunos logros artfstlcos; la de Tejeira, por su estllo 
elegante y fluldo; la de Ozores, por su caracterizacidn. 
Sin embargo, en las partes relaclonadas a la crftica 
social, a estas novelas (Puente del mundo y Pueblos 
perdldos. respectlvamente) lea falta el vigor y el 
desenfreno de las de Belefto, y la pasidn y la oonvicoion 
de la de Candanedo. No son novelas revolucionarias en 
el sentldo de que no abogan por la venganza o la redenclon 
del natlvo mediante la acclon violenta; en cambio,
Beleno y Candanedo en Luna verde y en La otra frontera. 
dramatlzan o dejan vislumbrar tales actos de rebelion 
hechos vlolentos que, por otra parte, se prestan mejor al 
relato apasionado que la vision conciliatoria. Hay que 
observer, con todo, que por lo general las novelas 
canaleras, aun Gamboa Road Gang y Curundu, no presentan 
cataclismos revolucionarios puramente lmaglnarlos que 
pudieran rendirles alguna satisfacoidn psicol6gloa a los 
autores y a sus lectores; m&s blen, los aotos vlolentos 
en estas novelas estfin relacionados con hechos histdricos 
o sencillamente con venganzas de los personajes.
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£1 conjunto de novelas oanaleras que hemos analizado 
nos ha permitido conooer a fondo las novelas de Belefio y 
de familiarlzarnos y compararlas oon las novelas oanaleras 
de Candanedo, Ozores, Tejeira y Camarano de Sucre.
TambiSn nos ha permitido este estudlo encuadrar con 
mayor aclerto la tem&tica canalera dentro del desarrollo 
de la literatura panamena contemporSnea y ver que, Junto 
con el uso del tema racial, dicha tem&tlca es una mani- 
festaoidn del creciente interns nacionalista y social 
demostrado por los escritores istmenos, especialmente 
durante las dScadas desde la Segunda Guerra Mundial.
Al consultar obras sociolGgicas e hlst6ricas que se 
relacionan directa e indirectamente oon PanamS, hemos 
podido descemir hasta quS punto son vfilldas las 
opinlones sociales de los autores y comprobar asf el 
gran valor testimonial de las novelas oanaleras.
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APENDICE
1. Jorge Enrique de Yoaza 
(Hambre en el oorazdn. PanamS., 1955)
Jorge Enrique de Ycaza (1897 - ) es novelists, 
dramaturgo y poeta panameno; a pesar de que ha publicado 
algunas obras, las hlstorlas llterarlas panamenas no 
hacen mencldn nl de ellas ni del autor.1 Por esta 
razdn, hemos basado nuestras oplnlones respecto a su 
novela, Hambre en el corazon. dlrectamente en las obras 
novelescas del autor y en los prdlogos de esas novelas.
De estas obras, Hambre en el oorazSn trata, por lo menos 
en parte, sobre el tema canalero. La novela fue laureada 
en MSxico en un concurso patrocinado por el "Club de 
Espana en Mexico," en 1957*
2Asf como su novela Gdrmenes Incorruptibles (1927?) 
trata de un hijo que no conocld a su padre pues era 6s te 
"uno de aquellos apergamlnados senores de alta alcurnla 
que se averguenzan y se nlegan a conceder el uso de su
^na carta del autor nos ha aclarado las feohas de 
publlcacldn de algunas de sus obras. Carta de Jorge 
Enrique de Ycaza a la autora, Panamfi, 20 de octubre de
1972. VSase la llsta de sus obras en la pfigina pre- 
titular de Hambre en el ooraz6n.edlol6h de 1965.
2
Esta novela reolbl6 el segundo premlo del concurso 
"Dfa del llbro" en 19^7 en PanamS. La segunda edlclai 
(que utlllzamos) es de 1944, de Panamfi.
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apellido a un hijo plebeyo. • ."3, tambl€n en Hambre en 
el oorazSn. el tema radlca en los preJuicios soolales con 
que se enoara un hi Jo soclalmente desaf ortunado y des- 
amparado•
La moralidad de Hambre en el ooraz<5n se debe a una 
vlsl6n del mundo religiosa y tradiolonal, expresada por 
el protagonlsta qulen hablando de la rellglfin dice:
1 • • • y ella templa el car£cter« • . y hace reslgnada- 
mente llevaderos los golpes del lnfortunlo y todos los 
sufrlmlentos *"^ El autor pone muoho optlmlsmo en el lema 
con que dedlca la novela: "Con fe y amor triunfar£s."
Y asf sucede; los jSvenes protagonistas, Luchfn y 
Vilma, qulenes representan la pureza esplrltual y el amor 
no-egofsta, triunfan al final de la novela cuando se 
casan, benditos y honrados por sus amigos y por distln- 
guldas personas de la sociedad* Todos los males que les 
habfan acaecido los presenta el autor como frutos de un 
gran pecado de la madre de Luchfn (adftltera) y por culpa 
del falso orgullo de la madre de Vilma, qulen despreola 
al Joven Luchfn por su posicifin social y por su orfandad, 
aunque el joven es moral, inteligente y trabajador. Es, 
pues, una vision tradiolonal de un mundo ordenado donde
3de Ycaza, Ggrmenes lncorruptlbles. pSg. 7*
^de Ycaza, Hambre en el ooraz6n. pag• 98•
26*f
las aoclones del hombre son las causas de los malestares 
terrestres.
Concha Pena aflrma que esta oualldad y el uso en la 
novela de constantes referenclas a esta actltud ante la 
vida, enriquecen esta obra que excluye de su contenido 
Stico utoda propaganda de asunto panfletario, amoral o 
politico, entlbiando su ambiente sugestivo con las luces 
de oristianas doctrinas redentoras."5 Por otra parte,
JosS Manuel Heverte C. opina negativamente del empeno 
de de Ycaza en utilizer expresiones religiosas: "A mi 
modesto juicio la obra estarfa mucho mejor si se le 
diesen solamente algunas pinceladas religiosas al margen 
de toda beaterfa.
En lo que se refiere al contenido panfletario, sf 
existen ciertos comentarios antl-yanquis en la novela, 
como lo prueba su fuerte crftica de la pena de muerte y 
del sistema legal zonefta.? Tambi£n este sentlmiento 
anti-yanqui es llgeramente expuesto en una alusidn a las 
influencias norteamerlcanas en PanamS: ". . .el Nino-
Dlos, hoy degnerativa y profanamente trastocado o cam-
Q
biado en el llamado Santa Claus. . A pesar de estos
5Pr6logo, Hambre en el coraz5n. p£g. iv.
^Ibld.. pfig. vi.
7de Ycaza, Hambre en el corozSn. pfig. 69 et al.
8Ibid.. pfig. 88.
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ejemplos, la novela no se oonoentra de ninguna manera 
en tales crfticas polftlcas. Mfis blen, el uso que hace 
el autor del tema canalero es narrativo y descrlptlvo y 
no de crftlca social o polltica (a no ser que sea muy 
indlrecta). El esposo de Dona Marta (la madre de 
Luchfn) conslgue un trabajo en la Zona; es con el 
capataz norteamericano del esposo que lo traiciona Dona 
Marta, qulzas atrafda por la mejor posicltfn econCmioa del 
norteamericano•
Respecto al estilo del autor. Concha Pena oplna que 
es de "transparencla de natural realidad de un expresion- 
lsmo puro y castlzo. . . .  Ha huldo del rebuscamlento de 
palabras y sltuaciones ambiguas. • • ."9 Esta opinion 
no coincide con varlos ejemplos extrafdos de la novela, 
donde las conversaciones no parecen naturales y en las 
cuales las palabras parecen ser rebuscadas* Por ejemplo, 
el marido de una espanola radlcada en PanamS habla con 
ella de la sigulente formas
"El coraz6n se me quiere sallr del pecho a 
golpe de fuertes palpitaciones• • . • Quleres hacer 
el favor de sacarme, a un solo jal<5h, del estado de 
zozobra en que me has puesto, sin til quererlo; pero 
al observar yo tu enigmfitico padeclmiento?"10
No se puede reoonclllar este dlalogo con los Julolos de
Concha Penas "Sus personaJes hablan slempre con senclllez
y naturalidad."11
^Prologo, Hambre en el ooraz6h. p^g* 111*
l0de Ycaza, Hambre en el ooraz6n. pfig. 32*
TT "Pr6logo, Hambre en el coraz6n. pfig* lv»
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El estilo narrativo que salta a la vista en la 
novela de de Yoaza es el "legalista", por asf declrlo, 
con que se vale para darle olerto sentido de objetividad 
a la obra. Cuando Marta, la protagonista se gana un 
lote, el autor describe detalladamente todos los 
tramites para legalizar la posesiiSh del lotej ouando se 
muere Marta, tambi£n escribe como si se tratara solamente 
de formulismos legales; cuando adoptan a Luchfn y cuando 
Sste llega a mayorfa de edad, vuelve el autor a servirse 
de un estilo que resulta totalmente "legalista" y 
prosaico, como podemos ver en el siguiente ejemplo de su 
narraci6m
• • • Marta suplicd al licenciado acompanarla a las 
oficinas del senor Lefevre, a afecto de entrar en la 
debida posesiSn de su lote de terreno. Acto seguido, 
se apersonaron ante el senor Lefevre, quien se 
enccntraba en su despacho particular. . • .12
Se refiere al detallado y monStono estilo de tipo legal 
del cual abusa tan frecuentement Ycaza, JosS Manuel 
Reverte al esoribir esta crfticaj "• . . accnsejo al 
autor que los parrafos en que se hace mencion de formu­
lismos legales, sean mfis breves, slntetlz^ndolos al 
13jnaximo.” ^
TambiSn menciona Reverte la minuciosidad de las 
desoripciones: "La prolljidad de los detalles hace pensar
12d.e Yoaza, Hambre en el corazon. pags • 8-10 •
l^Prfilogo, Hambre en el corazfin. p£g. vi.
Los tftulos de algunas obras de de Yoaza confirman su
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a veces que dentro de la trama Imaginative de la obra 
hay mucho de blogrfifico, quizfis de ahf el realismo 
conseguido.
Otro punto estilfstico al que Reverte se reflere es 
el uso constants de palabras subrayadas, esorltas en 
mayusculas, y de diminutivos que segfln 61 " • • • dlsmlnu- 
yen el valor idiomfitico de muohos pfirrafos
En el desarrollo de los caracteres, el autor tlene 
su mayor logro con Marta, la madre de Luchin, ballarlna 
espariola en un cabaret donde por su sal y su gracla se 
hace muy popular; esta se vuelve loca en parte por su 
constants martlrlo de conclencia despu6s de haber engaSado 
a su esposo y 6ste haberse metldo en muchos problemas por 
culpa indirecta de ella. Concha Bejna opina que el autor 
tlene Sxito al "hacer comprender facilmente el alma 
de la herofna, la desventurada dona Marta, que vive 
prendida de las ilusiones mas rutilantes y acaba en la 
confusi5n de un destino trSgico.1'1^ El personaje Luchfn, 
por otra parte, resulta demasiado ldeallzado, como nino 
y como hombre; adem^s, el autor narra mfis que otra cosa
interns legalista: Compllaolgn de leyes oomolementarlas
de la codlf lcaolSn naclonal y SI sterna oorreoclonal de 
menores: estudlos sobre prooedlmlento leglslatlvo. Ade-
mfis el autor ha sido Juez, suplente en la corte suprema 
de Panama, y ha desempenado otros cargos de tipo 
judioial. Carta a la autora, 20 de octubre de 1972.
■^Prologo, Hambre en el oorazfin, pSg* vi.
15Ibld. l6Ibld.. pSg« lv
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lo que le ocurre a Luchin y no el desarrollo intemo del 
muchacho. Sin embargo, Reverte lo alaba por sus caraoter- 
lzaolones: . una de las mejores cualldades de la
obra estS a ml parecer en la presentacidn exacta del 
carScter de los personaJes, que es su mejor aclerto.1'1?
La trama de la novela revela cierta lngenuldad de 
parte del escritorj el uso de Deus ex maohlna que abunda 
hacia el final de la novela (la muerte de los padres de 
Vil'ma, el viaje de Ssta a Cuba, el viaje de Luchfn a 
Cuba como Jugador de belsbol, el accldente de Luchfn al 
bajar del avl6n, su encuentro con Vllma en el hospital 
donde ella es enfermera, etc.,etc.) de resta madurez a 
la obra, quedando bfisicamente un cuento artfstloamente 
bastante prlmltlvo, aun cuando no exento de gracla.
^ ibld.. pfig. vi.
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2. Guillermo E. BelefTo C.
(Novela absurda. Panamfi, 1966)
La obra de Guillermo E. Beleflo C. (1917 - ), hermano 
de Joaqufn Beleno C., exhibe muoho m£s deseo reformador 
que la novela de de Ycaza. Hodrlgo Mtr6 describe la 
novela de Guillermo Beleflo como "crftlca social con 
lntenciones reformadoras ."xo
El protagonists de Novela absurda. un oientffico 
panameffo educado en los Estados Unidos, sobrevive una 
guerra nuclear para regresar a su pais nativo y encontrar 
cambios radicales. Por boca de 61 y por los libros que 
han encontrado los J6venes interesados en ellos, se 
revela la vida "absurda" del pasado, de hace 30 aflos, o 
sea del momento presente, de la vida actual en la Repfiblica 
de Panamfi y en la Zona del Canal. Varlos capftulos con 
muchas menciones importantes de los acontecimientos viol­
ent os entre los panamefios y los zoneftas en el desventur- 
ado enero de 1964, forman parte de la novela.^
Sin embargo, esta novela aunque social en intenci6n 
segun la crftlca, resulta ser prlncipalmente una novela 
metaffsica; refiri£hdose a este aspeoto importante de
^MirS, La llteratura panamena. p£g. 199*
3-9sobre la crisis de enero, se encusntran alusiones 
espeoialmente entre las pSginas 222-283 y 292-305* Otras 
menciones de la Zona o de los zoneftas se encuentran en 
las siguientes pfiginas* 11,3ft 3^ » 66-74,86-88, SQL-95 153» 187*
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la obra escribe el profesor y oientffico, Bernardo 
Lombardo:
• . • es un prontuarlo de las Ideas, oonceptos y 
teorfas y tambi&n de las grandes contradicciones 
de la humanidad. Su lectura deberla desencadenar 
interns por ahondar en los temas que contfnuamente 
se presentan y por eso no ser£ libro de una sola 
lefda, nl de un tlrtfn; libro para volver a las
pSginas anterlores. • . . 0
Olego Domfnguez C., de la unlversldad de Panama, resume 
el confllcto metaflsico principal de la novela de esta 
manera: "En el fondo se trata de la lucha entre lo mate­
rial y lo esplrltual y aunque barruntamos el trlunfo de-
lo ultimo quedamos con clerto sabor en el espfrltu de
0*1
que la victoria no ha sldo deflnitlva." x Al considerar 
las Ideas que el autor ha llevado a su novela, dice el 
mlsmo profesor: "Consideramos que la mayor parte de sus
afirmaciones, expresadas, a veces, de manera slmbSlica y 
mfstica han de ser interpretadas individualmente.,|22
En lo que toca a la presencia canalera, la Zona del 
Canal aparece como lo hacen otros sectores de la geograffa 
panamena en esta novela, la mayorfa de las veces con trata- 
tratamiento bastante imaginatlvo, carente de realidades 
socioldgicas especfficas; la exoepci6n quizas trata de 
los momentos en que el autor disourre sobre hechos hist6- 
rioos.verdaderos y especffloos como la tragedia de enero
2®Pr6logo, Novela absurda. pfig* iv»
21Ibld». pfig. v. 22Ibid.
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de 196 ,^ aoonteolmlentos que retroceden en el tlempo para 
tratar de sltuaciones de hace 30 arios, es decir, de la 
actualidad y no del futuro. Es lndudablemente a estas 
partes de la novela a las cuales se refiere Dominguez 
en la slguiente opinions "El autor se refiere constante- 
mente a los hechos actuales presentados en una sltuaoldn 
futura. Y esto, consideramos, estlmula la imaginacl6n 
e lnolta a la discusl6n.,,23
El autor revela muy ampllos oonoclmlentos clentlficos, 
politicos, sociales, filos5ficos, llterarlos y de la 
mltica, enriqueclendo as! sus Ideas y su flccidn.
Bernardo Lombardo, en una opinion a manera de pr6logo 
slntetlza esta actltud:
Porque el especialista sin otras preocupaclones, 
tlene cada vez menos slgnlflcado en nuestra clviliza- 
clCn. Es el hombre culto, el que se preocupa y goza 
con todas las hazanias del pensamlento, el que podrfi 
sobrevlvlr el holocausto.'^ty
Y es quizes este uno de los lmportantes mensajes que
qulere comunlcar el autor Guillermo Beleno.
23pr6logo, Novela absurda. p£g. v. 
2^Ibld.. pSg. lv*
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3* Antonio Nosooso Barrera 
(Buchf (Bushman). Panamfi, 1961)
Antonio Moscoso Barrera, periodista, politico, 
literato, nacitf en Pedasi, Provinoia de Los Santos el 
17 de septiembre de 1906. En su pueblo natal hizo sus 
estudios primarios, y los secundarios en el Instituto 
Nacional en Panamfi donde se gradutf de Maestro de Escuela 
Frimaria en febrero de 1926. Ha desempeHado muchos 
cargos, entre ellos algunos humildes, para llegar hasta 
recibir honores de Italia y de Francia por sus l a b o r e s . ^ 5  
La novela Buchf se concentra mas en las costumbres 
interioranas y en pintar personages que en el aspecto
social canalero, pero sf comprende algunas relaciones
2entre los americanos de la Zona y los panamenos. °
El autor, a veoes por boca de sus personaJes, trata de 
explicar y de clarlflcar la posioi6n del panameno ante 
el injerto extranjero que encuentra en su pais en forma 
de franja canalera donde las costumbres y las actltudes . 
son tan diferentes a las suyas:
En general, en ouanto a conducts, • . • los 
panamefios todos, quizas por sentirse en su tierra,
25moscoso, Buohi (Panam£, 1961), p£gs. 5-6.
26V<?ase p^ tgs • 79. 114-118, 143-144, 152, 155, 157- 
159, 162, 172, 174, 180-185, 191-194.
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a pesar de que se les obliga a ser extranjeros en 
su propio suelo, no se aguantaban pulgas. • • • De 
los gringos, Jefes o no Jefes, los panamenos no se 
aguantaban los ''gardemes1' y "sanavaviohes11 ni de 
casualidad. • • .2?
A pesar del tono de protesta de este ejemplo,
Mosooso Barrera trata con freouenoia de anallzar a los 
norteamerlcanos de la Zona de modo objetivo, desorlblendo 
Junto con las malas, las buenas cualldades de ellos, y 
alabando ciertas virtudes que ha encontrado en el modo de 
vivir de los norteamerlcanos de la Zona como por ejemplo, 
su generosidad espontfinea para ayudar hasta a sus enemigos
en casos de grandes necesidades o tragedies.
Del estilo, la oplnidn de Angel Revilla en PanamA 
llterarlo actual lo dice todo:
Y seguiremos con la novela oostumbrista. • •
Y el lenguaje, claro. Y la morosfdad en el relato.
Y el desorlptivismo meloso que aminora el interns.
Y el estilo con falta de nervio. . . .
Es esoritor de mundo limitado, paroial. Que- 
dar£ de 61 sus habilidades y su tino en retratar 
paisajes de su infancia y ese esfuerzo por levan- 
tarse de nuevo para ooupar un puesto en las letras 
panameffas.zo
27moscoso, Buchf. pfigs. 161-162.
Mosooso trabajd de capataz en la Zona. Ibid.. p£g* 5*
2®Ange7 Revilla, PanamA llterarlo actual.p&gs.111-112*
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